International Journal for Research in Education
Volume 41

Issue 2

Article 7

2017

Activating the Research Partnership between the Egyptian
Universities and the Private Sector in the Light of the Experiences
of Some Developed Countries
Maher Ahmad Hassan
Assistant Professor of Foundations of Education, mamohamed@uod.edu.sa

Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre
Part of the Gifted Education Commons

Recommended Citation
Hassan, Maher Ahmad (2017) "Activating the Research Partnership between the Egyptian Universities and
the Private Sector in the Light of the Experiences of Some Developed Countries," International Journal for
Research in Education: Vol. 41 : Iss. 2 , Article 7.
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/vol41/iss2/7

This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion
in International Journal for Research in Education by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more
information, please contact j.education@uaeu.ac.ae.

ماهر احمد حسن محمد

تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص

Activating the Research Partnership between
The Egyptian Universities and the Private Sector in the Light of
the Experiences of Some Developed Countries
Maher Ahmad Hassan Mohammed (PhD)
Assistant Professor of Foundations of Education
Faculty of Education - Assiut University, Egypt
mamohamed@uod.edu.sa

Abstract:
This study aimed at identifying the impediments and requirements of the
research partnership between the Egyptian universities and the private sector.
It also aimed at identifying the experiences of some of the developed
countries in this respect. This study is expected to aid in visualizing the
activation of the research partnership between the Egyptian universities and
the private sector. The study made use of the descriptive approach based on
the distribution of a questionnaire to 357 of faculty staffs in the universities
of Cairo, Assiut, and Janub Al-Wadi. The study approached the following
results:
That there are many impediments that hinder the research partnership
process due to universities and some of them due to the private sector.
Achieving the research partnership between universities and the private
sector requires the provision of many requirements and conditions governed
by the legislative, legal, regulatory, academic, financial and human aspects.
There were no statistically significant differences among the sample
representing the practical and theoretical colleges in favor of either the
impediments of the research partnership or their achieving the requirements.
There were no statistically significant differences among the
experimental groups of the impediments of the research partnership due to
job hierarchy variable, while there were statistically significant differences
among the experimental groups regarding the axis of the research partnership
requirements at α (0.05) for the favor of instructors in contrast to assistant
professors.
Keywords: Research Partnership, Egyptian Universities, Private Sector
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تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص
في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدم.
ماهر احمد حسن محمد

أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية – جامعة أسيوط -جمهورية مصر العربية
mamohamed@uod.edu.sa

ملخص:

استهدفت الدراسة التعرف على معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع
الخاص ،وتعرف خبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال ،واإلفادة منها في وضع تصور لتفعيل
الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،مع
االستعانة باستبانة تم تطبيقها على عينة بلغ عددها) (375من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة
وأسيوط وجنوب الوادي  ،وتوصلت الدراسة إلى:
 -أن هناك عدة معوقات تحد من عملية الشراكة البحثية ،بعضها يرتبط بالجامعات ،والبعض اآلخر

يرتبط بالقطاع الخاص.
 أن تحقيق الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص يتطلب توفير العديد من المتطلباتالمرتبطة بالجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية واألكاديمية والمادية والبشرية .
 عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين عينة الكليات العملية والنظرية سواء بالنسبة إلى معوقاتالشراكة البحثية ،أو إلى متطلبات تحقيقها.
 عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة في معوقات الشراكة البحثية تعزى إلىمتغير الدرجة الوظيفية ،بينما وجدت فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الدراسة في محور
متطلبات الشراكة البحثية عند مستوى الداللة ) (0.05لصالح المدرسين عند مقارنتهم باألساتذة
المساعدين.

الكلمات المفتاحية  :الشراكة البحثية ،الجامعات المصرية ،القطاع الخاص .
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مقدمة
يعيش العالم منذ مطلع األلفية الثالثة موجة من التغيرات والتحوالت الشاملة والمتالحقة التي

تركت تأثيراتها وبصم م م ممماتها الواضم م م ممحة على التعليم عامة ،والتعليم الجامعي خاصم م م ممة في كافة الدول
المتقدمة والنامية على حد س مواء ،ولعل أبرز هذه التغيرات؛ التقدم العلمي والتكنولوجي ،وثورة المعرفة
واالتصم م مماالت ،وهيمنة النظام العالمي الجديد ،والتغيرات االقتصم م ممادية والتحول نحو اقتصم م مماد المعرفة؛
األمر الذي أدى إلى تزايد الدعوات المطالبة للجامعات بض م م م م م ممرورة إعادة النظر في طبيعة عالقتها

بمجتمعاتها ،والبحث عن أدوار ووظائف جديدة تسم م ممتطيع من خاللها تقديم خدماتها للمجتمع بمختلف
مؤس مسمماتت وفئاتت لتزويدهم بالمعرفة المتجددة والخبرة الفنية ،بحيث تصممبح الجامعات ش مريكا فعاال مع
المجتمع بقطاعاتت المختلفة.
وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة الحاجة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع؛

لتطوير أوضم م م م م مماعها االقتصم م م م م ممادية وزيادة قدرتها التنافسم م م م م ممية بحيث تتمكن من مواكبة التطور العلمي
والتكنولوجي ،ومن ثم أص م ممبحت الشم م مراكة الفعالة بين الجامعات والمجتمع بمختلف مؤسم م مس م مماتت الركيزة

األساسية لمواكبة العصر ومتغيراتت.
ومن ثم فقد حظيت قض ممية الشم مراكة بين الجامعات ومؤسم مس ممات المجتمع باهتمام عالمي متزايد
على مس م م م م م ممتوى كافة الدول ،حيث أكدت العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليمية والمحلية على أهمية
هذه العالقة ؛ فعلى المستوى الدولي ،أكد المؤتمر العالمي للتعليم العالي عام  2009في باريس على

ض ممرورة قيام مؤسم مس ممات التعليم العالي والجامعي بالبحث عن س ممبل جديدة للنهوض بالبحث واالبتكار
من خالل عقد ش مراكات مع جهات فاعلة متعددة من القطاعين العام والخاص ياليونسممكو ،)2009 ،
وعلي المسم م م م ممتوى العربي ،فقد أكد مؤتمر الش م م م م مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في جامعة الملك

سم م م م م م ممعود عام  2005على ضم م م م م م ممرورة مسم م م م م م مماهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير البحث العلمي
بالجامعاتيجامعة الملك س م ممعود ،)2005 ،وعلى الص م ممعيد المحلي ،فقد أكد المؤتمر القومي الس م ممنوي
الرابع عش م ممر ،والعربي الس م ممادس بجامعة عين ش م مممس عام  ،2007على ض م ممرورة تفعيل الشم م مراكة بين
الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنييجامعة عين شمس. )2007،
وقد أدركت العديد من الدول المتقدمة أهمية الشم م مراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص ،إذ س م ممارت

بخطى متس م م م م م م ممارعممة منممذ بممدايممة الثمممانينممات نحو تعزيزهمما وتطويرهمما ،فمثال اهتمممت الواليممات المتحممدة
األمريكية بإنشم مماء مركز متخصم ممص في شم ممؤون التعاون مع القطاع الخاص في كل جامعة ،ليتولى

عقد االتفاقيات والش مراكات البحثية مع المؤس مسممات الصممناعية يمعهد البحوث واالسممتشممارات،2006 ،
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 ،) 6كممما اهتمممت كنممدا بممإنش م م م م م م مماء مراكز تقنيممة متطورة عرفممت بمماسم م م م م م ممم مراكز التميز لتعزيز االبتكممار
التكنولوجي ،وتسمهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا من الجامعات إلى المؤسمسمات الصمناعية ( Litwin ,

).2012

كما اهتمت الس م ممويد بإنش م مماء العديد من معاهد البحوث المتخصم م مص م ممة ،ومنها معهد لوند للتقنية،
والذي يض م م م ممم أحد عش م م م ممر مرك امز بحثيا متخصم م م م مص م م م مما تقوم بإجراء البحوث التطبيقية التي تهم القطاع
الخاص ) ، (Goktepe & Edpuist , 2004وفي سويس ار يتم إشراك رجال الصناعة في المجالس

العلمية للجامعات ،واالسممتعانة بهم في التدريس ،كما تقوم المؤس مسممات الصممناعية بتمويل المشممروعات
البحثية بالجامعات يالقحطاني . )22 ، 2008 ،
وتحقق الش م م مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص العديد من المنافع والفوائد المشم م ممتركة ألطرافها،
فالجامعات تسم ممتفيد من الش م مراكة في توفير موارد مالية إضم ممافية لتمويل مشم ممروعاتها البحثية ،وتسم ممويق
خدماتها ونتائج بحوثها ،وربط برامجها وأبحاثها باحتياجات المجتمع ومتطلباتت ،ويسم م م م م م ممتفيد القطاع

الخاص من نتائج البحوث العلمية في تطوير منتجاتت وحل مشم م م م م م ممكالتت المختلفة ،والحصم م م م م م ممول على
المعرفة والتقنية المتطورة التي يحتاج إليها.
ومن هنا نجد أن الشم م مراكة بين الجامعات ومؤسم م مس م ممات المجتمع كاتجاهام عالميام معاصم م م امر؛ نالت

اهتماما متزايدا كإحدى االس م ممتراتيجيات القومية التي تهدف إلى حل مش م ممكالت المجتمع واالندماج فيت

للتعرف على متطلباتت وامداده بالمعرفة والخبرات والتكنولوجيا المتطورة للنهوض بت وتطويره؛ لذا فقد

برزت مؤخ امر في المجتمع المصم ممري توجهات رسم مممية وةير رسم مممية لدعم وتعزيز أواصم ممر التعاون بين
الجامعات والقطاع الخاص ،أمالم في فتح قنوات للشراكة الفاعلة بينهما.

ومن العرض السم م م م ممابق نجد أن الش م م م م مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال البحث

العلمي ،لم تعد مجرد خيار ،بل أصم م ممبحت ضم م ممرورة حتمية تفرضم م ممها طبيعة العصم م ممر ومتغيراتت ،وهذا
يفرض ضم م ممرورة االهتمام بهذه القضم م ممية ،والعمل على تفعيلها بما يخدم المصم م مملحة العامة والمصم م ممالح
المش ممتركة لكل من الجامعات والقطاع الخاص ،لذا جاء هذا البحث ليتناول موض مموع الشم مراكة البحثية
بين الجامعات المصم م م م م مرية والقطاع الخاص ،وآليات تفعيلها في ض م م م م مموء خبرات وتجارب بعض الدول
المتقدمة للنهوض بالمجتمع المصري وتطويره وزيادة قدرتت التنافسية في شتى المجاالت.
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مشكلة الدراسة

تقوم الجامعات بدور أسم م م م م مماسم م م م م ممي في تنمية المجتمع وتطويره ،وقيادة التغير فيت عن طريق ربط

البحوث التي تجريها بمش م ممكالتت ،وتقديم الخبرة والمش م ممورة الفنية لمؤسم م مس م مماتت ،وتنظيم البرامج التدريبية
والت ممأهيلي ممة للع مماملين به مما لرفع مسم م م م م م ممتوى أدائهم ،واطالعهم على ك ممل م مما هو ج ممدي ممد في مج مماالت
تخصم م مص م مماتهم ،هذا باإلض م ممافة إلى تكوين الوعي الفكري والعلمي لكافة أفراد المجتمع ،وهذا الدور ال
يمكن تحقيقت بدون تكوين شراكة حقيقية فعالة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع.
وبالرةم من االهتمام المتزايد من جانب الدول المتقدمة بتعزيز الشم مراكة بين جامعاتها والقطاع

الخاص ،إال أن هناك العديد من الدول النامية -ومنها الدول العربية -لم تبد اهتمامام كبي امر بتكوين

شممراكة حقيقية فاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص ،وفي هذا الص ممدد ،فقد أش ممارت د ارسممة كل من ي
صائغ ومتولي  ،)2005،يالقحطاني )2008،إلى ضعف التعاون بين مؤسسات اإلنتاج ومؤسسات
التعليم العالي في الدول العربية  ،وبخاصة فيما يتعلق بالبحوث األساسية والتطبيقية ،وأن المؤسسات
الصناعية والتجارية ال تمول سوى عدد قليل من البحوث التي تقوم بها الجامعات .

وعلى المسم م ممتوى المصم م ممري ،فبالرةم من الجهود التي بذلت خالل السم م ممنوات األخيرة لتطوير
الجممامعممات وربطهمما بممالمجتمع ومشم م م م م م ممكالتممت ،إال أنممت من المالحظ أن الجممامعممات لم تتمكن من توثيق
عالقتها بمؤسسات المجتمع بالصورة المطلوبة ،وتوجيت اهتماماتها البحثية إلى البحوث التطبيقية ذات
العائد االقتصادي واالجتماعي المباشر ،وفي هذا الصدد ،أشارت دراسة يمحمد وكمال )2006 ،إلى

عزلة الجامعات المصمرية في عالقاتها بمؤسمسمات المجتمع في سمائر أنشمطة التعليم والتدريب والبحث
العلمي ،كما أش ممارت د ارس ممةيرمض ممان )2004 ،إلى أن العديد من المش ممروعات والبحوث التي تجريها
الجامعات لم تخرج إلى حيز التنفيذ ،ومن ثم لم تحقق الهدف منها في قيادة المجتمع المحلي وتطويره
 ،كما أشممارت د ارسممة كل مني رض موان ،)2007 ،يأبو الحديد )2012 ،إلى ضممعف قنوات االتصممال

بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع  ،وكذلك ضعف قدرتها على تسويق خدماتها ومنتجاتها.

وباستقراء الوضع الراهن للجامعات المصرية ،نجد أن هناك فجوة بين البحث العلمي بالجامعات
وتطبيق نتائجت بالقطاع الخاص ،وذلك بسممبب ضممعف برامج التعاون والش مراكة بينهما ،مما يؤثر سمملبا
على دور الجامعا ت في خدمة المجتمع ،وقلة اإلفادة المباش م م م م م م مرة من إمكاناتها البحثية والعلمية ،ومن
هنا تتحدد مشممكلة الد ارسممة الحالية في كونها محاولة من جانب الباحث لد ارسممة طبيعة الشمراكة البحثية

بين الجامعات المصممرية ومؤس مسممات القطاع الخاص ومعوقاتها؛ سممعيا لوضممع تصممور مقتر لتفعيلها
في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة للنهوض بالمجتمع المصري ،وبناء اقتصاد المعرفة.
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أهمية الدراسة

 أنها تتناول موضوع الشراكة البحثية ،والذي يعد من الموضوعات الحديثة التي نالت اهتمام كافةالدول خالل العقدين الماضين على المستويين المحلي والعالمي.

 أنها تتناول خبرات بعض الدول المتقدمة في مجال الشراكة البحثية ،وكيفية اإلفادة منها في تفعيلالشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص في المجتمع المصري.
 أنها تفتح أفاق معرفية جديدة تنبت المسئولين بالجامعات المصرية ،إلى أهمية الشراكة البحثيةوفوائ دها لتحقيق التميز والتفوق وزيادة القدرة التنافسية لكل من الجامعات والقطاع الخاص.

 أن النتائج التي يتم التوصل إليها تفيد المسئولين بالجامعات والقطاع الخاص في معرفة معوقاتالشراكة البحثية ،وكيفية تذليلها لتحقيق الفوائد والمصالح المشتركة.
 أن التصور الذي تقدمة الدراسة يفيد المسئولين بالجامعات والقطاع الخاص في معرفة كيفية تقويةأواصر التعاون والشراكة البحثية فيما بينهم ،لتطوير األوضاع االقتصادية للمجتمع.
أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى  :التعرف على معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص.

,وض م ممع تص م ممور مقتر لتفعيل الشم م مراكة البحثية بين الجامعات المصم م مرية والقطاع الخاص في ض م مموء
خبرات بعض الدول المتقدمة.

الدراسات السابقة

أجرى يداردكة ومعايعة )2014 ،د ارسممة للتعرف على مسممتوى الش مراكة بين الجامعات األردنية
والقطاع الخاص ،واسممتخدمت الد ارسممة المنهج الوصممفي ،مع االسممتعانة باسممتبانة تم تطبيقها على عينة
بلغ عددها )(240عض ممو هيئة تدريس بجامعة اليرموك ،وتوصم مملت الد ارس ممة إلى أن مس ممتوى الشم مراكة
بين الجامعات والقطاع الخاص في جميع مجاالتها متوس ممط ،كما أجرى يأبو الحديد )2012 ،د ارس ممة
للتعرف على الشم م م مراكة بين الجامعات والمؤسم م م مس م م ممات المدنية لتأهيل الش م م ممباب الخريجين في جمهورية
مصم ممر العربية ،والتحديات التي تواجهها ،واسم ممتخدمت الد ارسم ممة المنهج الوصم ممفي التحليلي ،وتوصم مملت
الدراسة إلى أن الشراكة بين الجامعات والمؤسسات المدنية لم تحقق أهدافها التي وضعت من أجلها،

كما اهتمت د ارسمة ف ارسمكويت وكالديرو وسميرفي ار )(Frasquet; Calderon & Cervera, 2012

بتحليل الش م م م مراكة بين الجامعات الحكومية االسم م م ممبانية والمؤس م م م مسم م م ممات الصم م م ممناعية من منظور العالقة
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التسويقية ،وآليات تطويرها ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وأشارت الدراسة إلى أن للشراكة اثر

إيجابي على أطرافها ،وأن الثقة المتبادلة وااللتزام المتبادل يزيد من مستوى التعاون بين أطرافها.

واهتمت د ارسم م ممة مونتير وسم م مميكوي ار وفيلهو) (Monteiro ; Siqueira & Filho , 2011بالتعرف
على مستويات الشراكة البحثية بين الجامعة والمجتمع في مجال الرعاية الصحية والصحة البيئية في
مدينة كامبيناس بالب ارزيل ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وأشارت الدراسة إلى ضعف
دور الجامعة في مجال الرعاية الصم م م م ممحية ،وذلك لضم م م م ممعف الش م م م م مراكة البحثية بين الجامعة والمجتمع

المحلي ،كما اهتمت دراسة سانديلين ) (Sandelin,2010بالتعرف على فوائد ومخاطر الشراكة بين
الجامعة والصناعة ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،وأشارت إلى أن الشراكة تحقق فوائد كثيرة
للجامعة والص ممناعة ،وأن تض ممارب المص ممالح والصم مراعات بين أطراف الشم مراكة ،يكون لها آثار س مملبية
محتملة على عملية الشراكة.

كما أجرى ديكتر) (Decter , 2009د ارس م م م ممة للمقارنة بين الواليات المتحدة األمريكية والمملكة

المتحدة في مجال الش م م م مراكة بين الجامعات والمؤس م م م مسم م م ممات الصم م م ممناعية منذ عام  1960وحتى اآلن،
واسممتخدمت الد ارسممة المنهجين الوصممفي والمقارن ،توصمملت الد ارسممة إلى أن هناك عالقات شمراكة قوية
بين الجامعات األمريكية والمؤسم م مس م ممات الص م ممناعية منذ عام ، 1960وأنها أس م ممهمت في نقل المعرفة

وا لتكنولوجيا من الجامعات إلى الص ممناعة ،وأن هذه التجربة ال يمكن اس ممتنس مماخها بس ممهولة في المملكة
المتحدة ،فتاريخ وثقافة جامعات المملكة المتحدة يمثل عائقا أمام مبادرات تطوير هذه الشراكة.
وهدفت د ارسم م م م ممة يالقحطاني )2008 ،إلى التعرف على مبررات التعاون المشم م م م ممترك بين الجامعات
والقطاع الخاص ،ود ارس م م م م ممة بعض التجارب العالمية في هذا المجال ،واس م م م م ممتخدمت الد ارس م م م م ممة المنهج
الوصم م ممفي التحليلي ،وانتهت الد ارسم م ممة بوضم م ممع بعض اآلليات المقترحة لتفعيل الش م م مراكة بين الجامعات

والقطاع الخاص في مجال البحوث واالستشارات.
واهتمت دراسة ميريديث ومارسا ) (Meredith& Martha , 2008بالتعرف على مزايا وفوائد
الشراكة بين الجامعات والصناعة في المكسيك ،ووضع منهجية مقترحة لتفعيلها ،واستخدمت الدراسة
المنهج الوصفي ،وأسلوب دراسة الحالة للمشروعات المشتركة بين الجامعات والمؤسسات الصناعية،

وتوص مملت الد ارس ممة إلى أن الشم مراكة تحقق العديد من الفوائد المش ممتركة لكل من الجامعات والص ممناعة،
كما اهتمت د ارس م م م م ممة هيلين وبرنت ) (Helen &Brent , 2008بالتعرف على اآلثار المترتبة على
الش م م مراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم،واسم م ممتخدمت الد ارسم م ممة المنهج الوصم م ممفي ،مع
االس م م م ممتعانة بأس م م م مملوب د ارس م م م ممة الحالة ألول مدرس م م م ممة اس م م م ممتخدمت مبادرة التمويل الخاص ،والمقابالت
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الشممخصممية مع بعض المسممئولين بمؤس مسممة سممويل جروب ومدرسممة فيكتوريا دوق االبتدائية ،وتوصمملت
الد ارسم م ممة إلى أن الش م م مراكة في مجال التعليم لها تأثير إيجابي في تطوير التعليم والتحصم م مميل الد ارس م ممي

للطالب .وأجرى يمحمد وكمال )2006 ،د ارسم مة لتعرف واقع التعليم التكنولوجي في محافظة أسم موان
ومممدى حمماجتممت إلى الش م م م م م م م اركممة المجتمعيممة ،وأهم الخبرات العممالميممة في مجممال الش م م م م م م م اركممة المجتمعيممة،
واس م ممتخدمت الد ارس م ممة المنهج الوص م ممفي ،وانتهت الد ارس م ممة بوض م ممع تص م ممور مقتر لتفعيل الشم م مراكة بين
مؤس مسممات التعليم العالي التكنولوجي ومؤس مسممات المجتمع ،أما يالسممالطين )2005 ،فقد أجرى د ارسممة

لتعرف آليات تطوير الشم مراكة المؤسم مس ممية بين الجامعة والقطاع الخاص ،واس ممتخدمت الد ارس ممة المنهج

الوص م م م ممفي مع االس م م م ممتعانة باس م م م ممتبانت تم تطبيقها على عينة بلغ عددها ) (43من القيادات األكاديمية
بجامعة الملك خالد ،و) (53من قيادات القطاع الخاص ،وتوصم م م م م م مملت الد ارسم م م م م م ممة إلى أن هناك عدة
معوقات تعوق عملية الشم م مراكة ،من أبرزها االفتقار إلى تخطيط برامج الشم م مراكة ،وعدم وجود س م ممياسم ممة
وأهداف واض م ممحة للشم م مراكة  ،وعزوف القطاع الخاص عن إس م ممناد مهامت إلى الجامعات .وبعد اطالع

الباحث على هذه الدراسات ،توصل إلى األتي:

 أن الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص تحقق العديد الفوائد المشتركة ألطرافها. أن الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع ،تعد الركيزة األساسية لمواكبة العصر ومتغيراتت. أن موضم مموع الش م مراكة بين الجامعات والمؤس م مسم ممات اإلنتاجية والخدمية لم ينل االهتمام الكافي فيالدول العربية عامة ومصر خاصة.

 أن ضممعف قنوات االتصممال بين الجامعات ومؤس مسممات المجتمع ،يعد من أهم المعوقات التي تحدمن الشراكة بينهما.
 أن الشم م م م مراكة لها دور كبير في نقل المعرفة العلمية والخبرات والتكنولوجيا المتطورة من الجامعاتإلى الصناعة.

 أن االتجاه العالمي يؤكد أهمية التوس م ممع المس م ممتمر في دعم اس م ممتراتيجيات الشم م مراكة بين الجامعاتوالمؤسسات اإلنتاجية.
وقد اس ممتفاد الباحث من الد ارس ممات الس ممابقة في تعريف طبيعة الشم مراكة بين الجامعات ومؤسم مس ممات
المجتمع وأنواعها وفوائدها وأشم ممكالها ،وخبرات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال ،وكذلك بناء أداة

الد ارسمة وتحليل وتفسمير نتائجها  .وتختلف الد ارسمة الحالية عن الد ارسمات السمابقة في مجالها وأهدافها

وحدودها ومكان تطبيقها ،إذ تركز الد ارسم م م م ممة الحالية على موضم م م م مموع الش م م م م مراكة البحثية بين الجامعات
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المصرية والقطاع الخاص ،وكذلك وضع تصور مقتر لتفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع
الخاص في ضوء خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة ،وهو ما أةفلتت الدراسات السابقة .

تساؤالت الدراسة  :تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 ما معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص ؟
 ما متطلبات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص؟
 ما التصم ممور المقتر لتفعيل الش م مراكة البحثية بين الجامعات المص م مرية والقطاع الخاص في ضم مموء
خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة ؟

منهج الدراسة

اسم م م ممتخدمت الد ارسم م م ممة الحالية المنهج الوصم م م ممفي لمناسم م م ممبتت طبيعة الد ارسم م م ممة ،وذلك لجمع البيانات
والمعلومات وتنظيمها للتعرف على طبيعة الش م م م م م م مراكة البحثية وفوائدها وأنواعها وأشم م م م م م ممكالها ،وخبرات
وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الش م م مراكة البحثية ،مع االسم م ممتعانة باسم م ممتبانة تم تطبيقها على

عينة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات المصرية للتعرف على معوقات الشراكة البحثية،

ومتطلبات تفعيلها بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص.

أداة الدراسة
تم إعداد اس م ممتبانة طبقت على عينة من أعض م مماء هيئة التدريس في بعض الجامعات المصم م مرية ،
للتعرف معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص  ،ومتطلبات تطبيقها.

عينة الدراسة

تم تطبيق أداة الد ارس ممة على عينة عشم موائية طبقية بلغ عددها ) (357من أعض مماء هيئة التدريس

في جامعات القاهرة وأسيوط  ،وجنوب الوادي.
تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية :

حدود الدراسة

الحدود الموضوووعية  :تقتص ممر الد ارس ممة الحالية على تناول الشم مراكة في مجال البحث العلمي ،وكذلك
تناول خبرات كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وكندا؛ لكونها من التجارب الرائدة في مجال

الشراكة.
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الحدود الجغرافية :اقتصم م م م م م ممر تطبيق الد ارسم م م م م م ممة الميدانية على ثالث جامعات حكومية ،هي :جامعة
القاهرة ،جامعة أسيوط ،وجامعة جنوب الوادي ،لتوزيعها الجغرافي على عدد من المناطق االقتصادية

في مصر.
الحدود البشوووورية  :اقتص م ممرت تطبيق الد ارس م ممة الميدانية على أعض م مماء هيئة التدريس ،ممن هم بدرجة
أستاذ ،وأستاذ مساعد ،ومدرس .

الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الفترةي يونيو – نوفمبر) .2014
مصطلحات الدراسة :

الشوووووووراكة البحثية :يعرفها الباحث إجرائيا بأنها العالقات التعاونية المخططة والمنظمة في مجال

البحث العلمي التي تتم بين الجامعات -كبيوت خبرة ومجتمع معرفة – ومؤس م م مسم م ممات القطاع الخاص
وفق إطار تعاقدي ،لتحقيق منافع وفوائد وأهداف مشتركة لكل منهما

القطاع الخاص :يعرفها الباحث إجرائيا بأنها المؤسسات التي يكون ةرضها األساسي الربح مقابل

تقديم خدمات أو منتجات أو سلع نهائية لخدمة أفراد المجتمع.

خطة السير في الدراسوووووووووة

تسير الدراسة بعد عرض اإلطار العام وفقا للمحاور اآلتية :

المحور األول  :اإلطار النظري للدراسة ويتضمن :تحديد مفهوم الشراكة البحثية وأنواعها وفوائدها
وأشكالها ،وتحليل خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الشراكة البحثية.

المحور الثاني  :اإلطار الميداني للدراسة ،ويتضمن :عينة الدراسة والمعالجة اإلحصائية ،وتحليل

وتفسير نتائج الدراسة .

المحور الثالث  :خالصة النتائج والتصور المقتر

اإلطوووار النظوووووري للدراسووووووة
أوال :الشراكة البحثية (مفهومها ،فوائدها ،أنواعها ،أشكالها)

تعد الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من القضايا المهمة التي ينبغي االهتمام بها ،لدورها

في النهوض باالقتصاد القومي وتطويره وزيادة قدرتت التنافسية ،وفيما يلي عرض لمفهوم الشراكة
البحثية وفوائدها وأنواعها وأشكالها:
 -1مفهوم الشراكة البحثية :
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بدأت الش م م مراكة كأحد المفاهيم التربوية الدولية الشم م ممائعة في الظهور منذ نهاية السم م ممتينيات من

القرن العشم مرين ،وذلك تحت تس ممميات عديدة كالتش ممارك ،التعاون ،المقاس مممة ،تبادل المص ممالح كص مميغ
جديدة ألشممكال التعاون والتفاعل بين مختلف المؤس مسممات على كافة المسممتويات ،وذلك لتحقيق أفضممل
استغالل لإلمكانات والموارد المتاحة لهذه المؤسسات ،بما يضمن تعظيم الفوائد المشتركة لكل منها.
وقد تعددت تعريفات الش م مراكة وتنوعت باختالف الباحثين ومجال د ارسم ممتهم ،إذ يعرفها يرسم ممتم،

 )21 ،2003بأنها اتفاق تعاوني بين شم ممركاء متكافئين نسم ممبيا يعملون من أجل مصم ممالحهم الخاص ممة،
وفي نفس الوقت لحل مشم م م م م م ممكالت مشم م م م م م ممتركة ،كما يعرفها دافيس وجونسم م م م م م ممون وبيرمان (Davis,
) Johnson&Pearman,2007,205بمأنهما عالقمة تعماون إراديمة بين طرفين أو أكثر ،تجمع بينهم
أهداف مشم م م ممتركة ،ويبني هذا التعاون على اتفاقيات مبرمة بين األطراف ،تحدد فيها أهداف الش م م م مراكة
ومبادئها ومجاالتها ،ويحفظ لكل طرف مصم م م م ممالحت وتلبي احتياجاتت ،وتصم م م م ممبح هذه االتفاقيات ملزمة

ألطرافها .

ويعرف يعبد الس م ممتار )1160 ،2010،الشم م مراكة بأنها عملية ديناميكية تتض م مممن عقد اتفاق بين
طرفين أو أكثر ،لالشتراك في مشروع ما أو القيام بنشاط ،يتم من خاللها التكامل بين كافة األطراف،
ويسممعى الشممركاء ةالبا لصممياةة أهداف جديدة مشممتركة مبنية على أسممس من اإلدارة والفهم المشممترك

واالرتباط بعقد يستتبعت التزامات ملزمة لألطراف كافة .

والش م م مراكة طبقا لهذا المفهوم عملية هادفة يتم فيها اشم م ممتراك طرفين أو أكثر للقيام بإنتاج سم م مملعة
جديدة ،أو أي نشاط إنتاجي أو خدمي آخر ،سواء أكانت هذه الشراكة في رأس المال ،أم التكنولوجيا،
أو األفكار ،وتعد هذه الش م مراكة اسم ممتثما ار مشم ممتركا قائما على التعاون ،والتس م ماوي في الوضم ممعية وحرية
العمل ،كما تتضممن أيضما اإلشمباع المتبادل للرةبات وتحقيق المصمالح وتلبية الحاجات الخاصمة بكل

طرف من أطرافها ،بحيث يخدم كل منهما اآلخر ،ومن ثم فإن الش م م م م مراكة بهذا المعنى ليسم م م م ممت عالقة
ةير متكممافئممة يهيمن فيهمما طرف على اآلخر ،وانممما هي عالقممة تكممامممل وتقممدير متبممادل ،إذ يقممدم كممل
طرف بعض موارده وامكممانمماتممت البش م م م م م م مريممة والممماديممة يأو جممانبمما منهمما) لتعظيم النواتج والمردود وتحقيق
األهداف المشتركة ألطراف الشراكة.

ويختلف مفهوم الش م مراكة عن المشم مماركة ،فالمشم مماركة تقوم على اإلسم ممهامات والمبادرات التطوعية

لألفراد والجماعات سم م م م مواء أكانت مادية أم عينية ،وتتص م م م ممف تلك اإلس م م م ممهامات والمبادرات بأنها ةير
ملزمة ،حيث تتم بناء على دعوة أفراد المجتمع ومؤسم م م م م م مس م م م م م مماتت لإلس م م م م م ممهام في المجاالت التنموية أو
االجتماعية ،وال يترتب على هذه اإلس ممهامات أي نوع من أنواع اإللزام أو الحقوق أو الواجبات يمحمد
250

المجلة الدولية للبحوث التربوية
Vol. 41 (Issue 2 ) June 2017

جامعة االمارات
(العدد  ) 2المجلد  41يونيو 2017
International Journal for Research in Education, (IJRE) UAEU

وكمال ،)83 ،2006 ،أما الشمراكة فتقوم على اإلسمهامات أيضما ،ولكنها تتحدد بشمروط تلزم الطرفين
بواجبات وحقوق معينة ،ومن ثم فهناك مسم م م ممئولية مشم م م ممتركة ومتبادلة وملزمة لكل األطراف بصم م م ممياةة

مجموعة من األهداف وااللتزام بتنفيذهاي رضوان .)237 ، 2013 ،

ويرى يمحمود )31 ،2004 ،أن هناك فرقا بين الشمراكة والتحالف ،فالشمراكة تعد عملية موقوتة
ومحددة بمدى زمني قص ممير وتركز على قض ممايا آنية وملحة  ،تتم بغرض حل مش ممكالت معينة تعاني
منها المؤس م م م مسم م م ممات اإلنتاجية والخدمية خالل فترة زمنية محددة  ،أما التحالف فيعد نوعا من االرتباط

الذي يعبر عن التعاون بين طرفين لمدى زمني طويل  ،ويركز على قضايا مستقبلية يتوقع منها فائدة
لطرفي العالقة معا .
ومن هنا فإن الش م مراكة تعني عقدا بين طرفين أو أكثر للقيام بعمل مشم ممترك  ،كما تعني تضم ممافر
جهود الجامعات مع القطاع الخاص في مواجهة أي مشم م ممكلة من خالل اتصم م ممال فعال للوصم م ممول إلى
اتفاق وصم ممياةة مقبولة لهذه الش م مراكة ،س م مواء أكان هذا األمر ملزما بعقدي مشم مماركة رسم مممية) أم تعاونا

ملزما بقيم يش م م م م م م مراكة ةير رسم م م م م م مممية) ،وذلك لتحقيق أهداف وطموحات أطراف الش م م م م م م مراكة .ويعرف

يالقحطاني )16،2008 ،الش م مراكة البحثية بأنها تنمية وتطوير العالقة واالتصم ممال ما بين الجامعات-
كبيوت خبرة ومجتمع معرفة – ومؤسمسمات القطاع الخاص في المجتمع كجهات مسممتفيدة من البحوث
واالستشارات المقدمة من خبراء المؤسسة األكاديمية .

كممما يعرفهمما يالحممايس  )190 ، 2009 ،بممأنهمما كممل نش م م م م م م مماط تعمماوني وهممادف يتم بين كممل من

المؤس م مسم ممات االقتصم ممادية أو الخدمية بمختلف أنماطها ،وبين الجامعات بهدف القيام بمشم ممروع علمي
محممدد وفق إطممار تعمماقممدي ،يحفظ لكال الطرفين مصم م م م م م مملحتهممما ،ويتم ذلممك عن طريق تكثيف الجهود
والكفاءات والخبرات ،وتوفير الوس ممائل واإلمكانيات الضمممرورية المسممماعدة على البدء في تنفيذ مشمممروع

الشراكة أو النشاط ،مع تحمل أطراف الشراكة جميع األعباء والمخاطر التي تنجم عنها ،أما يالخليفة،
 )105، 2014فيعرفها بأنها كل نش م م م مماط تعاوني وهادف يتم بين مؤسم م م م مس م م م ممات المجتمع المختلفة
الحكومية والخاصم م م ممة ،وبين الجامعات للقيام بمشم م م ممروع معين ،وفق إطار تعاقدي يحفظ لكال الطرفين
مصلحتهما في ذلك.

ومن هنا نجد أن الشم مراكة البحثية عبارة عن عالقة تعاونية وتعاقدية بين الجامعات ومؤسم مس ممات

القطمماع الخمماص لتحقيق منممافع وفوائممد مشم م م م م م ممتركممة للطرفين ،ويعرفهمما البمماحممث إجرائيمما بممأنهمما العالقممات
التعاونية المخططة والمنظمة في مجال البحث العلمي التي تتم بين الجامعات -كبيوت خبرة ومجتمع
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معرفة – ومؤسم مس ممات القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي ،لتحقيق منافع وفوائد وأهداف مش ممتركة لكل
منهما ،ويتضح من هذا التعريف أن الشراكة البحثية تقوم على عدة أسس ،هي:

 إنها عالقة تعاون منظمة ومخططة ومقص م م ممودة لتحقيق منافع وفوائد مش م م ممتركة للجامعات والقطاعالخاص.
 -إنها عالقة تعاقدية تتم من خالل وثائق أو عقود رسمية مكتوبة.

 إنها تتم بش ممكل مدروس بما يس مممح بتكوين ش ممبكة عمل ،يش ممترك فيها جميع األطراف في الس مملطةوالمسؤولية  ،وتحمل المخاطر وتقاسم األعباء والفوائد .
 إنها تتطلب توافر نوع من الشفافية والمحاسبية لكل طرف من أطراف الشراكة . -2فوائد الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص:

تتيح الشم م م م ممراكة بين الجامعات والقطاع الخاص المجال القتباس المعرفة والتكنولوجيا المتطورة

من الطرف األكثر خبرة إلى األقل خبرة  ،كما تتيح المجال لحل المشممكالت المسممتعصممية التي تحتاج
إلى التعمماون وتبممادل األفكممار والخبرات لحلهمما ،وتحقق الش م م م م م م م اركممة البحثيممة العممديممد من الفوائممد لكممل من

الجامعات والقطاع الخاص ،يمكن توضم م م م مميحها فيما يلييخضم م م م ممر  )19 ، 2011يدرادكة ومعايعة ،
 )101،2014يرضوان :)245،2013 ،
أ-

الفوائد التي تعود على الجامعات:

 توفير مصممادر تمويل جديدة تمكن الجامعات من تطوير أدائها ،ورفع كفاءتها التعليمية من خاللمساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي وتجهيزاتت واإلنشاءات وةيرها.

 تعزيز المركز التنافسي للجامعات وتمكينها من مواكبة للتطورات الحديثة في مختلف المجاالت. توفير البنية التحتية والتقنية المتطورة للجامعات ،بما يمكنها من تحسين بيئتها التعليمية. -ربط البحوث التطبيقية بالجامعات بالمشكالت المختلفة التي تواجت القطاع الخاص.

 دمج الطالب في سم م م م م م مموق العمل من خالل إش م م م م م م مراكهم في خبرات تعليمية تعاونية ،وتدريبهم فيمؤسسات القطاع الخاص لتنمية مهاراتهم العملية والتطبيقية.
 زيممادة قممدرة الجممامعممات على إنتمماج المعرفممة الجممديممدة والتقنيممة المتطورة ،واإلفممادة منهمما في تطويرالمجتمع .
ب -الفوائد التي تعود على مؤسسات القطاع الخاص:

 تحس م ممين كفاءة القطاع الخاص وتطوير إنتاجيتت ،وتزويده بما يحتاج إليت من موارد بشم م مرية مؤهلةومدربة ،ومعرفة علمية وتقنية وخبرات متميزة .
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 الحصول على االستشارات الفنية والبحثية للجامعات في معالجة مشكالت العمل واإلنتاج ،وزيادةالمردود المالي واالقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص .

 تطوير قممدرات العمماملين بممالقطمماع الخمماص واكس م م م م م م ممابهم المهممارات العمليممة والمعرفممة المتجممددة التيتمكنهم من مواكبة التغيرات والمستجدات في مجال عملهم.
 اإلفادة من نتائج البحوث التطبيقية والمعرفة الحديثة والتكنولوجيا المتطورة المنتجة بالجامعات ابتكار منتجات جديدة أو أساليب وطرق عمل جديدة أو تطوير منتجات قائمة. تقليل االعتماد على التقنية األجنبية المستوردة ،واإلفادة من خبرات الجامعات. -3أنواع الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص :

تشممير األدبيات إلى وجود أكثر من نوع للش مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ،ويمكن توضمميح

ذلك فيما يلي:
أ -التص م م م م ممنيف األول  :يعتمد على نوعية االتفاق المبرم بين أطراف الشم م م م م مراكة :ي هاش م م م م ممم،2005 ،
 :)192وينقسم إلى:

النمط الرس مممي للشم مراكة :وفيت تتخذ الشم مراكة ش ممكال قانونيا رس ممميا من خالل وثائق رس مممية مكتوبة
تتضمممن تحديد األهداف ،واألنشممطة ،والموارد المادية ،والمسممئوليات واألدوار وآليات التنفيذ وآليات
التقويم للنتائج النهائية.

النمط ةير الرس مممي للشم مراكة :وفيت تتخذ الشم مراكة ش ممكال ألنش ممطة أو عالقات عمل أخرى قص مميرة

دون أن تتضم مممن وثائق مكتوبة ،وهذا النمط أقل رسم مممية من النمط األول ،ويتضم مممن أحيانا تقري ار
يعد دليال ألطراف الشراكة .
نمط مذكرة التفاهم :وفيت تتخذ الشمراكة شممكال لمذكرة تفاهم رسمممية مكتوبة تحتوى على تصمريحات

عريضة بالعالقات التعاونية بين أطراف الشراكة.

ب -التصنيف الثاني :يعتمد على نوعية األهداف التي وجدت من أجلها الشراكة ،يالعتيبي،2012 ،
 )49وينقسم إلى :
ش م م م م م م مراكة فردية أو أحادية الطرفين :وتتحدد وفقا لحاجة أحد الطرفين من الجامعات أو القطاع
الخاص لحل مشكلة محددة واضحة  ،وتحقق فوائد مشتركة لطرفي الشراكة .
شمراكة متعددة األطراف :ويشممترك فيها أطراف عديدة تتصممف بالتعقيد ولديها أهداف بعيدة المدى،

ويمكن تحقيقها على المدى الطويل ،وهي تحتاج إلى تعاون شم م م ممامل ،والتزام طويل األمد من كل

األطراف .
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ج -التصنيف الرابع :يعتمد على طبيعة الشراكة ،ي دكروري )9 ، 2009 ،وينقسم إلى:
شم م مراكة تعاونية :وتدور حول إدارة وتنظيم الشم م مراكة على أس م مماس تش م مماركي بين أطرافها ،وتتص م ممف
الش م م م م مراكة بعالقات أفقية ،ويتم اتخاذ القرار باإلجماع ،ويشم م م م ممترك جميع األطراف في أداء المهام

والواجبات واإلشراف .

ش مراكة تعاقدية :وتعنى بترتيبات توصمميل الخدمات بموجب عقد بين طرفين ،وتكون العالقات بين

أطراف الش م م م م م م مراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس عملية الرقابة ،وعلى األطراف
األخرى المساهمة في الشراكة.
د -التصنيف الخامس :يعتمد على نوعية أطراف الشراكة ،وينقسم إلى :يطت)610 ،2007 ،

الش م ممركات الحكومية :وفي هذا النوع تكون الحكومة أحد طرفي الشم م مراكة ،وهي التي تقوم بالتمويل

وتضع القوا عد والتشريعات القانونية للشراكة التي تمولها ،وتلزم بها المؤسسات المنفذة للشراكة.

الش م م مراكات المتمركزة حول المجتمع :وهى الش م م مراكة التي يشم م ممترك فيها المجتمع بفاعلية في جميع
عملياتها ،وهذا النوع لت تأثير في المجتمع أكثر من تأثيرها على المؤسسات المنفذة للشراكة.
الشممركات الخاصممة :وهى الش مراكة التي تكون فيها المؤس مسممات الخاصممة أحد طرفي الش مراكة ،وهي
التي تقوم بعملية التمويل مقابل حل مشكالت معينة تعاني منها.
 -4أشكال الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص :

تتعدد وتتنوع أشم م م ممكال الش م م م مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ،ويمكن توضم م م مميح ذلك فيما يلي

ي ،)Perkmann &Walsh ,2007 , p271-275) ، )Hughes,2006ي التويجري ،2008 ،
 ،)42يخضر:)19 ، 2011 ،

أ -االس ممتش ممارات  :ويتم ذلك باس ممتفادة القطاع الخاص ممة من اإلمكانات العلمية والبحثية للجامعات في

تلبية احتياجاتت ،وتأخذ هذه العالقة طابعين ،احدهما الطابع الرسم م م م م م مممي ،وذلك بتوقيع الشم م م م م م ممركات

الصم م ممناعية عقود اسم م ممتشم م ممارات مع الجامعات مقابل أجور متفق عليها واآلخر الطابع ةير الرسم م مممي،
والذي يتم بصورة فردية بين الباحثين بالجامعات والشركات الصناعية.
ب -البحوث التعاقدية أو المدعومة :وتتم من خالل قيام القطاع الخاص بتمويل بحوث علمية لحل

مشم ممكالت محددة لصم ممالحت أو لصم ممالح المجتمع ،أو من خالل توقيع عقود ش م مراكة إلجراء مشم ممرعات
وأبحاث تطبيقية مشممتركة مع الجامعات لإلفادة من المعرفة والتكنولوجيا المتطورة بها ،وتطبيقها عمليا
في القطاع الخاص .
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ج -مراكز البحوث المش م م م م م ممتركة  :وتعد من أبرز النماذج اإلبداعية المتاحة أمام الجامعات لزيادة

مواردها المالية من الخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص ،مع المحافظة على التزاماتها العلمية
والثقافية تجاه المجتمع ،وتتعاون الجامعات والقطاع الخاص في إنشم م مماء هذه المراكز ،ويتكون مجلس
إدارتها من ممثلين عن الجامعات وممثلين عن القطاع الخاص.
د -الك ارسم م م م م م ممي البحثيمة  :وهي تتم من خالل قيمام رجال األعممال أو القطماع الخماص بتقمديم التمويل
الالزم إلنش مماء هذه الك ارس ممي لدعم البحث العلمي بالجامعات في تخص ممص علمي معين ،وتس ممهم هذه
الك ارسم م م م م م ممي في اسم م م م م م ممتقطاب العلماء والطالب الموهوبين القادرين على إثراء المعرفة اإلنسم م م م م م ممانية في

تخصصاتها.
هوووووو -منح التراخيص :ويتم ذلك بمنح المؤسسات الصناعية تراخيص بحق استغالل براءات االختراع
والملكية الفكرية لألفكار المنتجة في الجامعات مقابل رسوم للترخيص أو نسبة من المبيعات بعد

تحويلها إلى منتجات جديدة .
و -الحاض م م م م ممنات التكنولوجية :وهي تعد من أهم وأنجح اآلليات المس م م م م ممتخدمة عالميا لدعم البحث

العلمي التطبيقي وتنمية المنشمتت االقتصمادية الصمغيرة المبنية على المعرفة والتقنية ،وتبني أفكار
ومشم م م م م م ممروعات الباحثين المتميزين ،وتحويلها من مجرد نموذج مخبري إلى مشم م م م م م ممروعات ناجحة
ومنتجات جديدة من خالل االعتماد على البنية األس مماس ممية للجامعات من خبرات فنية ،وتكنولوجيا

متطورة ،وأساتذة ،ومعامل وورش وأجهزة ومعدات.

س -التعليم التعاوني :ويتم من خالل تعاون الجامعات والقطاع الخاص في إعداد البرامج التدريبية،

إذ يتم تدريب طالب الجامعات في الشركات والمصانع؛ لتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من

االنخراط بسهولة في سوق العمل ،وتقوم الجامعات بتدريب العاملين في القطاع الخاص إلكسابهم
المعرفة المتجددة في مجاالت تخصصهم.
ح -برنامج المنح السنوية :ويتم ذلك بقيام القطاع الخاص بتقديم المنح والهبات العينية للجامعات
لتوفير احتياجاتها من األجهزة والمعدات بموجب اتفاقيات معينة  ،وكذلك تقديم المساعدات المالية

لدعم الطالب في بعض التخصصات .
 -5معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص:

تواجت عملية الش م مراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص في الوطن العربي عامة ومصم ممر

خاصة ،العديد من المعوقات والصعوبات التي تحول دون تفعيلها واالستفادة من إمكاناتها على أكمل
وجت؛ بعض م م ممها يرتبط بالجامعات ،والبعض اآلخر يرتبط بالقطاع الخاص ،ويمكن توض م م مميح ذلك فيما
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يلي :يمعهد البحوث واالس م ممتش م ممارات  )21 ، 2006 ،يخض م ممر ، )23 -22 ، 2011 ،ي الس م ممالم ،

 ) 142-141 ، 2009يالسالطين )197،2005 ،
أ -معوقات ترتبط بالجامعات :

 عدم وجود سياسة واضحة ومحددة في الجامعات لتفعيل برامج خدمة المجتمع والشراكة المجتمعية. ضعف اهتمام الجامعات بالجانب التسويقي والتوعية المجتمعية لألنشطة والخدمات والبرامج التيتقدمها ،ومدى قدرتها على حل المشكالت اإلنتاجية والخدمية عن طريق البحث والتطوير.
 اهتمام الجامعات بالجوانب التعليمية واألكاديمية أكثر من الجوانب التطبيقية ومشكالت المجتمعالمحيط.

 قلة اهتمام الخطط اإلستراتيجية بالجامعات بربط البرامج والتخصصات التي تقدمها باحتياجاتالقطاع الخاص والمجتمع المحلي .
 ضعف اإلمكانات والموارد المالية المخصصة ألنشطة البحث والتطوير في الجامعات. افتقار الجامعات إلى وجود الحاضنات العلمية ومركز التقنية والمعامل المتطورة لتحويل نتائجالبحوث العلمية إلى منتجات أولية قابلة للتسويق.

 عدم توافر المعلومات الكافية عن اإلمكانات المتاحة لدى الجامعات ومراكز البحوث لخدمةمؤسسات المجتمع في مجال البحث والتطوير.
 انعزالية الجامعات في تطوير كلياتها وبرامجها ومقرراتها الدراسية ،وعدم اهتمامها برصد التغيراتوالمستجدات التي تحدث بمؤسسات القطاع الخاص.

 ةياب التنسيق والتكامل بين مراكز البحث العلمي بالجامعات؛ مما يؤدي إلى االزدواجية ،واهدارالجهد والوقت والمال ،وضعف االستفادة من اإلمكانات المتاحة.
ب  -معوقات ترتبط بالقطاع الخاص:

 عزوف مؤسم مس ممات القطاع الخاص عن المش مماركة في تمويل المش ممروعات البحثية والخدمات التيتقدمها الجامعات.
 ضم م ممعف ثقة مؤس م م مسم م ممات القطاع الخاص في مخرجات الجامعات من المهارات البش م م مرية والبرامجواألبحاث والدراسات العلمية ،وضعف قناعاتها بالفائدة العملية لها.

 اكتفاء بعض مؤسسات القطاع الخاص بما لديها من خبراء وفنيين لحل ما يعترضها مشكالتها. ضممعف ثقة مؤس مسممات القطاع الخاص في اإلمكانات والخبرات بالجامعات الوطنية ،واتجاهها إلىا لتعاقد مع المؤسسات البحثية األجنبية  ،للحصول على االستشارات والتقنيات المتطورة .
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 محدودية الميزانيات التي تخصصمها مؤسسمات القطاع الخاص ألنشطة البحث والتطوير ،وانشماءالمعامل والمختبرات ومراكز التقنية وةيرها .

 عدم توافر الكوادر البشرية المتخصصة في البحث والتطوير في مؤسسات القطاع الخاص للقيامبالتنسيق في هذا الصدد مع الجامعات.
 ضم م ممعف اهتمام مؤس م م مسم م ممات القطاع الخاص بإنشم م مماء وحدات للبحث والتطوير بها ،بحيث تتولىتقدير االحتياجات من البحوث ،والتنسيق مع الجامعات إلنجازها.
ثانيا :خبرات وتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الش اركة البحثية

اهتمت العديد من الدول المتقدمة بدعم وتطوير الش مراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص ،لتحسممين
أوضمماعها االقتصممادية ،وتحسممين مركزها التنافسممي إقليميا وعالميا ،وفيما يلي عرض لتجارب وخبرات
بعض هذه الدول:
أ -الواليات المتحدة األمريكية :

تعد الواليات المتحدة األمريكية من الدول ذات الس م م ممبق في االهتمام بالتعاون والشم م م مراكة بين

الجامعات وقطاع الصناعة واألعمال ،وذلك إليمانها بالرأسمالية واالقتصاد الحر ،ورةبتها في تحقيق
التفوق واالمتياز واحتالل الص م ممدارة في س م ممباق التنافس العالمي  ،وقد بذلت الحكومة األمريكية الكثير

من الجهود لتحسم م م م ممين جودة خريجيها ،وبخاصم م م م ممة في المجاالت التكنولوجية ،وذلك باالهتمام بالتعليم
التطبيقي وربطت بالمؤس م م م م مسم م م م ممات الصم م م م ممناعية وقطاع األعماليمحمد وكمال . )93 ،2006 ،وقد بدأ
التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والجامعي وقطاع الصناعة منذ عام  ،1934من خالل
إنش م م م م مماء معهد البحث الص م م م م ممناعي وهو هيئة أمريكية ةير هادفة للربح تختص بدعم الشم م م م م مراكات بين
الجامعات والقطاع الخاص ،وانضم ممم إليها في ذلك الوقت عدد ) (14شم ممركة ومؤس م مسم ممة صم ممناعية ،ثم

تزايد عددها حتى وصمل إلى ) (265شمركة ومؤسمسمة صمناعية وخدمية في عام  2000تهتم بالتجديد
التكنولوجي) ،( Dessoff , 2001, 1-3كما تض م مماعف اهتمام الجامعات األمريكية بالشم م مراكة مع
القطاع الخاص خالل العقدين الماضيين ،إذ أنشأت كل جامعة مرك از أو مكتبا متخصصا في شؤون
التعاون مع القطاع الخاص ليتولى عقد االتفاقيات وابرام العقود مع الشم ممركات الصم ممناعية والتجارية.

وتعد التجربة األمريكية في مجال الشم م م م مراكة ،من أهم التجارب الناجحة خالل القرن العشم م م م مرين ،إذ
شم م ممكلت الجامعات ببرامجها األكاديمية والقطاعات اإلنتاجية الخاصم م ممة والحكومية منظومة متكاملة

لالرتقاء بالبحث العلمي واإلفادة من نتائجتيعاشممور ،)164 ،2004 ،وقد أدت هذه العالقة التكاملية
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إلى استحواذ الواليات المتحدة األمريكية على أكثر من  55%من االكتشافات العلمية المسجلة دوليا،

مقابل  18%لليابان ،و 15%لالتحاد األوربي ،بينما ال يتعدى إسم م ممهام الدول األخرى  17%فقط من
براءات االختراع ي الزبيدي .)712 ، 2008،ومن هنا تحتل الجامعات األمريكية موقعا رياديا بين
الجممامعممات األخرى في مختلف دول العممالم ،وذلممك لممما تقوم بممت من دور مهم في حيمماة المجتمع
األمريكي ،وما تسم ممهم بت في رفع كفاءة االقتصم مماد الوطني وزيادة إنتاجيتت ،إذ اسم ممتطاعت أن تحول
المعرفة العلمية إلى اختراعات ومنتجات وعمليات ذات فائدة تجاريةي الخليفة ،)107 ،2014 ،ومن

أهم عوامل نجا هذه الجامعات هو انفتاحها الواس م م ممع على المجتمع ،حيث تقوم الجامعات بتكوين
عالقات تعاون وشراكة مع مؤسسات المجتمع وبخاصة المؤسسات الصناعية ،وتتمثل أشكال الشراكة
بين الجامعات األمريكية والقطاع الخاص فيما يلي :
 -1تقديم المنح للطالب والباحثين :وذلك بقيام بعض الش م م م م م ممركات األمريكية بتقديم منح د ارس م م م م م ممية
ومسم م مماعدات مالية لدعم الطالب في التخص م م مصم م ممات المرتبطة بمجال عملها ،ومن أمثلة ذلك المنح
المقدمة من شممركة وسممتنجهاوس للطالب في جامعتي بتسممبرج وكارنيجي ميلون ،والمنح المقدمة من

شممركة التقنية العالمية لطالب الماجسممتير في قسممم الكومبيوتر بجامعة نيو أورلينز ،وفي المقابل تقدم
الجامعات بعض المنح للعاملين في بعض الش م م م م ممركات لاللتحاق بها طالبام لتأهيلهم وتنمية قدراتهم،

كالمنح التي تقدمها جامعة س م ممتانفورد لمهندس م ممي ش م ممركة جنرال إلكتريك ،والمنح التي تقدمها جامعة

والية أيوا لمهندسي الطاقة الكهربائية في شركة أوماها للكهرباء وةيرهايمعهد البحوث واالستشارات ،
.)4-5 ، 2006

 -2التعليم التعمماوني :وذلممك بتممدريممب الطالب في مواقع العمممل واإلنتمماج لتزويممدهم بممالمهممارات العمليممة
التي تمكنهم من االنخراط بس م ممهولة في س م مموق العمل ،وتعد جامعة نورث ايس م ممترن North Eastern

بالواليات المتحدة األمريكية من الجامعات المشم ممهودة بتوسم ممعها في اسم ممتخدام التعليم التعاوني ،إذ تقوم
بتدريب ما يقرب من عش م م مرة آالف طالب سم م ممنويا في أكثر من) (2500شم م ممركة ومؤس م م مسم م ممة صم م ممناعية
يالسم م ممالطين ،)187 ،2005 ،كما تقوم الكلية التكنولوجية بجامعة هوسم م ممتون بالتعاون مع الشم م ممركات
والمص م م م م م م ممانع الموجودة في الواليمة لتمدريمب طالبهما أثنماء المد ارس م م م م م م ممة ،وتوفير فرص العممل للخريجين
) . (university of Houston , 2014

 -3إنشم م مماء مراكز البحوث والتطوير :وتقوم الجامعات األمريكية بإنشم م مماء مراكز أو شم م ممركات للبحوث
داخل حرمها الجامعي أو خارجت  ،كما تس م مممح ألعض م مماء هيئة التدريس بإنش م مماء مراكز اس م ممتش م ممارية

خاص ممة إلجراء البحوث لص ممالح القطاع الخاص يمعهد البحوث واالس ممتش ممارات ،)16 ،2006 ،وتقوم
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بعض الش م ممركات األمريكية الكبرى بإنش م مماء مراكز أو معامل في الجامعات تحمل اس م مممها وتخض م ممع
إلدارة الجامعات ،كما تشم ممترك بعض الشم ممركات مع الحكومية الفيدرالية في إنشم مماء مراكز تبحث في

مجاالت تهم الصمناعة الوطنية  ،ومن أمثلة ذلك مركز سمتانفورد لألنظمة المتكاملة  ،ومركز أبحاث
الزجاج التابع لكلية والية نيويورك للخزفيات بجامعة الفريد وةيرها ). ( Hall,2004

 -4الحض ممانات العلمية :وتقوم العديد من الجامعات األمريكية بإنش مماء حاضمممنات تقنية لتقديم الدعم

المباشم م ممر للشم م ممركات المبتدئة لتنمية أعمالها وأنشم م ممطتها في بدايتها ،ويتم تمويل هذه الحاضم م ممنات من
الجامعات ووكالة التطوير االقتصادي ،وتشير الدراسات إلى أن حوالي  61%من الشركات الجديدة
الناجحة في الواليات المتحدة األمريكية كانت محتض ممنة من قبل الجامعات؛ فمثال ش ممركة كي إم إس

فيوزن  KMS Fusionبمدينة آن آربور  Ann Arborبوالية متشممجان انبثقت عن جامعة متشممجان
يطاهر وعبد الحسممين ،)54 ،2012 ،كما سمماعدت هذه الحضممانات أكثر من ) (400شممركة أمريكية
على إقامة أنظمة إدارية تطبق أسلوب إدارة الجودة الشامل) TQMصائغ ومتولي.)43 ،2005 ،

 -5حدائق التقنية والعلوم :تشمميد بعض الجامعات حدائق للتقنية والعلوم على أ ارضمميها ،وتدعو إليها
أقسام األبحاث في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لالستفادة منها في إجراء البحوث المشتركة،

ومن أمثلتها حديقة منلو لألبحاث بوالية كاليفورنيا ،وحديقة جامعة ستانفورد لألعمال بوالية كاليفورنيا

في وس م ممط وادي الس م مميلكون ،وحديقة مثلث البحوث التي تربط بين جامعة دوك في دورهام وجامعة
نورث كارولينا في والية نورث كارولينا ،وحديقة بحوث ريفر فرنت بوالية أوريجون يمعهد البحوث
واالستشارات)5-7 ،2006 ،
 -6الترخيص باسم م م م م م ممتغالل حقوق الملكية الفكرية واالختراعات :إذ أنشم م م م م م ممأت الكثير من الجامعات
األمريكية مراكز لتس ممجيل أفكار واختراعات الباحثين ،والترخيص للش ممركات الراةبة في القيام بإنتاجها

مقابل رس م مموم محددة ،وقد حققت بعض الجامعات عائدام ض م ممخمام من تلك الرس م مموم؛ ومن أمثلة ذلك

العائد الذي حصم م مملت عليت كل من جامعة ويسم م ممكونس م م من من بسم م ممترة األلبان ،وجامعة والية أيوا من

هرمونات تسمين البقر وةيرها يمعهد البحوث واالستشارات.)5-7 ، 2006 ،
 -7إجراء البحوث بن مماء على طل ممب القط مماع الخ مماص :تقوم الج ممامع ممات األمريكي ممة ب ممإجراء أبح مماث
ومشممروعات بحثية بناء على طلب الشممركات والمؤس مسممات الصممناعية ،حيث أسممهمت هذه البحوث في

تطوير التكنولوجيا في مجال اإللكترونيات والبرمجيات وعلم الجينوم ) ،(Hall , 2004فمثال قامت
جامعة ميتشم م م م م ممجن بتنفيذ برنامج للتطور التطبيقي والعلمي ،يهتم باألبحاث المشم م م م م ممتركة بين أسم م م م م مماتذة

الجامعات والباحثين في مؤسسات المجتمع.
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 -8المشممروعات البحثية التعاونية :تقوم الجامعات األمريكية بإجراء أبحاث تعاونية يشممترك فيها فريق
من الباحثين في الجامعات والقطاع الخاص لتطوير منتج معين أو إنتاج اختراع معين في العديد من

المجاالت وبخاص م ممة التقنية ،ومن أمثلة ذلك معامل بل جانبام للشم م مراكة في مجال التقنية ،والتي أدت

إلى تطوير الترانزسم م ممتور بمعامل الشم م ممركة ،وظهور ثورة صم م ممناعة االلكترونيات يالسم م ممالطين،2005 ،
 ،)188وكذلك المشروعات البحثية بين جامعة ستانفورد وشركة هوليت -باكارد التي أدت إلى ظهور
وادي السممليكون ،والمشممروعات البحثية بين شمراكة جامعة الينوي الشمممالية ومؤسمسممة وسممتل تكنولوجي،
والتي أدت إلى زيادة إنتاج المؤسسة وتطويره يمحمود.)37-38 ،2004 ،

ومن العرض السابق يتضح أن النموذج األمريكي يعد من النماذج الرائدة في الشراكة البحثية ،إذ

تبذل الحكومة الفيدرالية جهودا كبيرة لربط البحث العلمي في الجامعات بالقطاع الخاص ،كما تقوم
الجامعات بإجراء البحوث والدراسات في مختبراتها ومزارعها لصالح الكثير من المؤسسات الصناعية
والزراعية ،وتهتم الجامعات بص ممفة خاص ممة بالبحوث التطبيقية ،والنتائج التي يتم التوص ممل إليها تجد
طريقها إلى حيز التطبيق العملي بسرعة وبكفاءة .
ب -اليابان :

يعد موضوع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص من الموضوعات األساسية والجوهرية في

اليابان منذ عقد الثمانينيات من القرن العشم م م مرين ،وذلك لتطور عملية تبادل المعلومات وزيادة التفاعل
بين الجامعات والمؤس م م م م مسم م م م ممات الصم م م م ممناعية من خالل الجمعيات المهنية ،ومراكز البحوث والتدريب،
والمشمروعات البحثية ،إضمافة إلى اهتمام المؤسمسمات اإلنتاجية بتمويل إبداعات واختراعات الجامعات
يمعايعة  .)175 ،2008 ،وفي التسم م ممعينيات من القرن العش م م مرين ،أصم م ممدرت الحكومة اليابانية عددة
تشم مريعات وقوانين لدعم الشم مراكة بين الجامعات اليابانية والقطاع الخاص ،ففي عام  1998أصم ممدرت

قانون دعم نقل التقنية من الجامعات؛ مما خول للجامعات الحصول على رسوم مقابل تسويق براءات
االختراع ،وفي عام  1999أصم م م م ممدرت قانون اإلجراءات الخاصم م م م ممة إلعادة تأهيل الصم م م م ممناعات القوية
ليس مممح بتطبيق التقنية المنتجة بالجامعات في القطاعات األخرى )(Kazuyuki & Shingo,2011
كما أص ممدرت الحكومة اليابانية في عام  2001الخطة األس مماس ممية الوطنية الثانية للعلوم والتكنولوجيا،
التي اشممتملت على تخصمميص ميزانية مقدارها  2.4تريليون ين ياباني على مدى خمس سممنوات لدعم

األبحاث في الجامعات اليابانية ،ورفع مسممتوى تنافسمميتها العالمية ،وأصممدرت في عام  2002القانون
األسم مماسم ممي للموارد المعرفية لدعم مشم ممروعات الش م مراكة بين الجامعات والمؤس م مسم ممات الصم ممناعية ،كما
أصم م م ممدرت في عام  2009قانونام بشم م م ممأن التدابير الخاصم م م ممة لتنشم م م مميط الش م م م مراكة بين الجامعات وقطاع
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) .(Kazuyuki &Shingo,2011وتتولى العديد من الجهات مهمة بناء عالقات شراكة استراتيجية
بين الجامعات والمؤسمسممات اإلنتاجية ،منها المؤسمسممات الحكومية مثل و ازرة الصممناعة والتجارة الدولية

) ، (MITIوو ازرة الشم م م م م م ممؤون الخارجية ) ،(JICAووكالة العلوم والتكنولوجيا ) ،(JSTواتحاد و ازرات
التربيممة والثقممافممة والريمماض م م م م م م ممة والعلوم والتكنولوجيمما ،ومراكز ومعمماهممد البحوث التعمماونيممة الحكوميممة مثممل
المؤس م مسم ممة اليابانية لتشم ممجيع العلوم ) ،(JSPSوكذلك مراكز ومعاهد البحوث الخاصم ممة مثل مؤس م مس ممة
س مموميتومو الص ممناعية ) ، (Japan International Cooperation Agency, 2014باإلضم ممافة
إلى العديد من مراكز البحوث التعاونية في اليابان التي يقع معظمها داخل الجامعات اليابانية.

ويتركز االهتمام الكبير للشراكة بين الجامعات والمؤسسات اإلنتاجية بشكل أساسي في الرةبة في
تحقيق التفوق وابتكار التكنولوجيا الجديدة ،وقد س م م م م مممحت القوانين والس م م م م ممياس م م م م ممات الجديدة في اليابان
للمؤس م م م مسم م م ممات الصم م م ممناعية بزيادة اسم م م ممهاماتها في المؤس م م م مسم م م ممات األكاديمية ،والحصم م م ممول على مقاعد
للموهوبين  endowed chairsمن الجامعات ،وتتعدد أشم م م م م م ممكال الش م م م م م م مراكة بين الجامعات والقطاع
الخاص في اليابان ،ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

 -1برامج الورش التدريبية :وهي تتمثل في البرامج التدريبية المش م م م م م ممتركة بين الجامعات والمص م م م م م ممانع
اليابانية ،والتي بدأ تطبيقها منذ عام ،1997عندما تم إنشمماء لجنة تسمممى )Working Group(WG

برئاس م م م ممة مدير معهد طوكيو للتكنولوجيا ،وبعض م م م مموية)(15عضم م م م موا يمثلون الجامعات والمؤسم م م م مس م م م ممات
اإلنتاجية ،تختص بوض ممع اآلليات المناس ممبة لتدريب طالب الجامعات في المص ممانع والش ممركات لتنمية
مهاراتهم العملية ،وأطلق على هذه البرامج اس م ممم  ، Internshipsفمثال الجامعات التي تمتد الد ارس م ممة

فيها إلى خمس سم م م م م ممنوات  ،يدرس الطالب ثالث سم م م م م ممنوات في الجامعة يتلقى فيها العلوم النظرية ،ثم

ينتقل إلى المص ممنع لمدة س ممنتين متواص مملتين للتدريب العملي ض مممن برنامج  Internshipsي معايعة،
.)177 ،2008
 -2مجاالت التعاون في البحوث المش م ممتركة :بدأ تطبيق نظام البحوث المش م ممتركة في اليابان منذ عام
 1983تقريبام ،وذلك بتعاون القطاع الخاص والجامعات في تنفيذ المشم م م ممروعات البحثية في المجاالت

ذات االهتمم ممام المشم م م م م م ممترك ،وهنم مماك ثالثم ممة أنواع من مجم مماالت التعم مماون في البحوث المشم م م م م م ممتركم ممة

هى ):(Motohashi , 2004

المشروعات المشتركة :وتتم بتقديم القطاع الخاص الدعم المالي المطلوب إلجراء المشروعات البحثية
المشممتركة ،وقد تزايد عدد هذه المشممروعات من  11054مشممروعا عام  2005إلى  15544مشممروعا
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عام  ،2010كما بلغت إيرادات الجامعات من هذه البحوث في عام  2010أكثر من  31بليون ين

ياباني ).(Hashizume,2011

بحوث حس م م ممب الطلب :تقوم الجامعات بإجراء البحوث بناء على طلب مؤسم م م مس م م ممات القطاع الخاص،
التي تتولى تمويلها وتحمل تكاليفها؛ لحل مشكالت معينت تخصصها ،أو تطوير بعض منتجاتها.
العقود البحثية :وذلك بقيام القطاعات الصم م م م م م ممناعية بتوقيع عقود مع الجامعات ،إلجراء بحوث لحل

مشم م ممكالت ،أو تطوير مجاالت محددة؛ وتتحمل القطاعات الصم م ممناعية تكلفة هذه البحوث ،ويكون لها
األولوية في استخدام نتائجها واالستفادة منها ،وتشير اإلحصاءات أن عدد العقود البحثية بالجامعات
اليابانية الممولة من الش م ممركات اليابانية بلغ  6065عقدا بحثيا في عام  ،2010وبلغت إيراداتها أكثر
من  10بليون ين ياباني ).( Hashizume,2011
 -3المنح والهباتيك ارس م ممي البحث العلمي) :تقوم بعض المؤسم م مس م ممات الص م ممناعية اليابانية بتقديم منح
وهبات لتمويل أقس م م ممام أو أنش م م ممطة بحثية في مجاالت محددة ،وتعرف هذه المنح في اليابان بك ارس م م ممي

البحث ،وتقوم الحكومة اليابانية بتطبيق نظام اإلعفاء الض م م م م م مريبي بشم م م م م ممكل كلي أو جزئي على المنح
والهبممات المقممدمممة لألبحمماث نوعمما من الممدعم الحكومي للش م م م م م م م اركممة بين الجممامعممات والمؤس م م م م م م مس م م م م م م ممات

الصناعيةيبخاري.)219 ،2009 ،
 -4مراكز البحوث التع مماوني ممة :يوج ممد في الي مماب ممان المئ ممات من مراكز البحوث التع مماوني ممة ،والتي يقع
معظمها داخل الجامعات بهدف تعزيز الشم م مراكة والتبادل العلمي واألنش م ممطة البحثية مع المؤسم م مس م ممات
الص م م ممناعية ،فمثال يوجد في جامعتي طوكيو وتوهوكو فقط ) (56مرك اُز بحثيام للبحث في المش م م ممكالت
التي تواجت الصناعة اليابانية يمعايعة  ،)180،2008،وفي عام  ، 2003أنشأت جامعة Kyushu

مرك از إلدارة التعاون الجامعي الص م ممناعي على المس م ممتوى الدولي  ،وقد أدى ذلك إلى ارتفاع ميزانية
البحوث المشتركة إلى نحو  10مليار دوالر في عام.(MEXT ,2014) 2010
 -5التراخيص :ويتم ذلك بالسما للقطاعات الصناعية باستخدام براءات االختراع أو البرمجيات ،أو
المعامل والمواد التي تملكها الجامعات؛ مقابل دفع قيمة هذه التراخيص ،وتشم م م م ممير اإلحصم م م م مماءات إلى
تزايد عدد براءات االختراع المس م م م ممجلة في الجامعات اليابانية من  1335في عام ( Nezo, 2002
) 2005 ,6إلى  4968براءة اختراع عام  ، 2010وبلغت إيرادات الترخيص السم م م م ممتخدامها في عام
 2010حوالي 1.4بليون ين ياباني ).(Hashizume , 2011
 -6حاض م م م م ممنات األعمال :أنش م م م م ممأت العديد من الجامعات اليابانية حاض م م م م ممنات علمية ،ومناطق تقنية
الحتض ممان أعمال الش ممركات الص ممغيرة ورعايتها ،وقد ازداد عدد الش ممركات الناش ممئة من رحم الجامعات
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اليابانية من شممركتين عام  2001إلى ) (104شممركة عام  ،2005وهذه الزيادة الكبيرة تسممجل لصممالح
الجامعات اليابانية ،وقدرتها على تس ممويق نتائج أبحاثها من خالل ش ممركات تنش ممأ في رحمها ،وقد كان
للحكومة اليابانية دور كبير في تش م م م ممجيع قيام مثل هذه الش م م م ممركات في محاولة للحاق بتجربة الواليات

المتحدة األمريكية في وادي السليكوني بخاري.) 225 ،2009 ،
ومن العرض السمابق نجد أن هناك اهتمامام متزايدام من جانب الحكومة اليابانية بدعم الشمراكة بين

الجامعات والقطاع الخاص ،إذ أصم م م م ممدرت حزمة من القوانين والتش م م م م مريعات لدعمها وتفعيلها للنهوض

باالقتصاد الياباني وزيادة قدرتت على المنافسة العالمية.
ج -كووووووندا :

اهتمت الحكومة الكندية بتعزيز التعاون والشم م م م م مراكة بين الجامعات والقطاعات الص م م م م ممناعية ،رةبة

منها في تحقيق التفوق ،وانتاج المعرفة والتكنولوجيا الجديدة ،وتطبيقها في المؤسسات الصناعية لحل
مشكالتها المختلفة ،وتطوير إنتاجيتها للنهوض باالقتصاد الكندي  .وقد وضعت الحكومة الكندية في
عام  2000برنامج عمل إلنش م مماء شم م مراكة بين الجامعات والمؤسم م مس م ممات البحثية ،واس م ممتقطاب أفض م ممل
الباحثين المحليين والعالميين ،وتوفير االعتمادات المالية الالزمة إلنشاء مراكز التميز وكراسي البحث
 ،كما سممعت الحكومة الكندية إلى مضمماعفة االسممتثمارات لدعم أنشممطة البحث والتطوير ،بحث تصممبح
كندا ضمن الدول الخمس األولى في العالم ،وتتمثل أشكال الشراكة بين الجامعات الكندية ومؤسسات
القطاع الخاص فيما يلي :
-1مراكز التميز:

تعد مراكز التميز في كندا من أشممكال الش مراكة بين الجامعات والمؤس مسممات اإلنتاجية والصممناعية،

وقد ظهرت صيغة هذه المراكز مع بداية السبعينيات من القرن العشرين ،عندما قامت مؤسسة العلوم

الوطنية بكندا بتمويل مجموعة من البرامج لتطوير ودعم العالقة بين الجامعات والصمم م م م ممناعة ،وهو ما

يسم م م مممي ببرامج األبحاث المشم م م ممتركة بين الجامعة والصم م م ممناعة يالخليفة ،)108 ،2014 ،وتعد منطقة
جامعة اونتاريو  University of Ontarioمن أكثر الجامعات التي تبنت هذه البرامج  ،وفي عام
 1987قامت حكومة اونتاريو بتوفير مبلغ  2.4مليون دوالر كندي إلنشماء سمبعة مراكز للتميز خالل
خمس سم ممنوات ،وفي عام  1989قدمت الحكومة الكندية مبلغ  24مليون دوالر كندي إلنشم مماء شم ممبكة

مكونممة من ) (15مرك امز من مراكز التميزيالخطيممب . )601 ، 2003 ،كممما ت ازيممد عممدد هممذه المراكز

حتى وص ممل ) (49مرك امز في عام  ،2014تض ممم أفض ممل الخبرات البحثية في مختلف التخصم مص ممات؛
من أجل إيجاد حلول للعديد من المشم ممكالت االجتماعية واالقتصم ممادية والصم ممحية ( Networks of
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) ،Centres of Excellence of Canada , 2014ومن أمثلتها مركز جامعة اونتاريو لتكنولوجيا
المعلومات واالتص مماالت ،ومركز بحوث تكنولوجيا األرض والفض مماء ،ومركز المواد األولية والتص ممنيع
في منطقة اونتاريو ،ومركز أبحاث تكنولوجيا األلياف الض م م مموئية في منطقة اونتاريو ،ومركز تص م م ممنيع
االلكترونيات الدقيقة وتسويقها يمعايعة  . )171-172 ، 2008،وتقوم الفكرة األساسية لهذه المراكز
على اإلسممهام الفعال في تمويل البحث العلمي من خالل إقامة عالقات ش مراكة قوية ،واسممتراتيجية بين
الجامعات والقطاع الخاص ،واالسم م م م م ممتثمار في اإلبداع للوصم م م م م ممول إلى التكنولوجيا المتقدمة من خالل

األبحاث المشممتركة ذات العالقة بالصممناعة ،ونقلها من مختبرات الجامعات إلى المؤس مسممات اإلنتاجية
وسوق العمل .
 -2الكراسي البحثية:

تم تأسمميس برنامج ك ارسممي البحث بكندا عام  ، 2000وهو يشممكل جزءام مكمالم لخطة الحكومة

الرامية إلى تطوير األبحاث الكندية من أجل التنمية ،وصم م م م م موالم إلى بناء وانش م م م م مماء مراكز أبحاث

بمواصم ممفات عالمية ،لتعزيز القدرة التنافسم ممية لكندا ،وخلق اقتصم مماد قائم على المعرفة ،وتسم ممتثمر كندا
في هذا البرنامج حوالي  265مليار دوالر كندي لجذب الباحثين والعلماء المتميزين على مس م م م م م ممتوى
العممالم ،والحفمماظ عليهم ، (Canada Research Chairs , 2014ويهممدف البرنممامج الكنممدي
للك ارسم ممي البحثية إلى تحقيق التميز البحثي في كافة العلوم الهندسم ممية والطبيعية والصم ممحية واإلنسم ممانية
واالجتماعية ،وتحسم م ممين قدرة الجامعات علي تطبيق الجوانب المعرفية الجديدة ،واالسم م ممتغالل األمثل

للموارد المادية والبش م م م مرية ،ونقل المعرفة والتكنولوجيا المنتجة بالجامعات إلي المؤس م م م مسم م م ممات اإلنتاجية
والخدمية ،ويوجد في الجامعات الكندية نوعان من ك ارسم م م ممي البحث هما:ي الغرفة التجارية الصم م م ممناعية

بالرياض )10 ،2012،ي. )Canada Research Chairs , 2014
ك ارس ممي البحث من الفئة األولى :ويتم االحتفاظ بها لمدة س ممبع س ممنوات مع إمكانية التجديد لمدة ةير

محددة ،وهي مخصصة للباحثين المتميزين الذين يعترف لهم أقرانهم على مستوى العالم بالتفوق في

مجاالت تخص مصممهم ،وتتلقى الجامعة مبلغا قدرة  200ألف دوالر كندي سممنويا عن كل كرسممي ولمدة
سبع سنوات.
ك ارسمي البحث من الفئة الثانية :ويتم االحتفاظ بها لمدة خمس سمنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط،
وهي مخصم مص ممة للباحثين الناش ممئين الذين يعترف لهم أقرانهم بأن لديهم القدرة على أن يكونوا روادام

في مجال تخص مصممهم ،وتتلقى الجامعة مبلغا قدرة  100ألف دوالر كندي سممنويا عن كل كرسممي لمدة
خمس س ممنوات .وقد بلغ إجمالي عدد ك ارس ممي البحث في كندا عام  2014حوالي  2000كرس ممي ،يتم
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تمويلها من المعهد الكندي لعلوم الصم م ممحة ،وهيئة بحوث العلوم االجتماعية واإلنسم م ممانية ،وهيئة بحوث
العلوم الطبيعية والهندس م ممية ،منها عدد  1880كرس م ممي بحث ذات مخصم م مص م ممات مالية منتظمة موزعة

كالتالي  846:كرس مميام تقوم بالبحث في مجال العلوم الطبيعية والهندس ممية  658 ،كرس مميام تقوم بالبحث
في العلوم الص م م م ممحية ،و 376كرس م م م مميام تقوم بالبحث في مجال العلوم االجتماعية واإلنس م م م ممانية ،كما تم

تخصيص عدد  120كرسيام بحث للجامعاتي. )Canada Research Chairs , 2014

 -3المشروعات البحثية اإلستراتيجية :

ويتم ذلك بقيام الحكومة والقطاع الخاص بتمويل مشم م م م ممروعات بحثية لمدة عشم م م م ممر سم م م م ممنوات

لتعزيز االقتص م م م م م م مماد والنهوض بممت وتطوير منتجمماتممت ،وحممل مشم م م م م م ممكالتممت المختلفممة ،وتشم م م م م م ممترك جهممات

التمويليالمصممانع – الشممركات) مع الجامعات في جميع مراحل المشممروع منذ مراحلت األولى ،ويشممترك
في تنفيذ هذه المش م م م م م ممروعات باحثون من تخصم م م م م م مص م م م م م ممات مختلفة في الجامعات الكندية (Industry
) ،Innovation Research Collaboration , 2011كما تتعاون الشركات والمصانع الكبرى مع
الجامعات الكندية في إجراء البحوث التعاونية وورش العمل في المجاالت التقنية لتطوير منتجاتها،
وحل مشم م م ممكالتها المختلفة .ومما سم م م ممبق نجد أن هناك اهتمامام كبي امر من جانب الحكومة الكندية بدعم

الش م مراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ،وذلك بدعم مشم ممروعات البحوث المشم ممتركة ،وتوفير التمويل

الكافي إلنشم مماء مراكز التميز وك ارسم ممي البحث العلمي لتعزيز القدرة التنافسم ممية للمجتمع الكندي وخلق
اقتصاد قائم على المعرفة.
تحليل خبرات وتجارب الدول التي تناولتها الدراسة في مجال الشراكة البحثية:

من العرض السم م م م م م ممابق لتجارب بعض الدول المتقدمة في مجال الش م م م م م م مراكة البحثية  ،يمكن

استخالص بعض المؤشرات التي تفيد في وضع التصور المقتر وهي :

أكدت الدول التي تناولتها الد ارسم م م ممة أن الش م م م مراكة بين الجامعات ومؤس م م م مسم م م ممات القطاع الخاص،

أصممبحت ضممرورة ملحة تفرضممها الظروف االجتماعية واالقتصممادية والتغيرات العلمية والتقنية والعلمية
التي يمر بها العالم اليوم.
أن الدول التي تناولتها الد ارس ممة تولى اهتماما خاصممما بتعزيز الشم مراكة بين جامعاتها ومؤسم مسمممات
القط مماع الخ مماص؛ رةب ممة منه مما في تحقيق التفوق والتميز ،وانتم ماج المع ممارف والتكنولوجي مما الج ممدي ممدة،
وتطبيقها في القطاعات الصناعية لتطوير إنتاجيتها بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية.

أكدت الدول التي تناولتها الد ارسم م م م م م ممة أهمية الش م م م م م م مراكة بين جامعاتها والقطاع الخاص ،وفوائدها
المشتركة لكل منهما ،ودورها في النهوض باالقتصاد وتطويره.
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أن أشكال الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص في دول الدراسة تعددت وتنوعت،

وتمثلت في :

 تقديم المنح والتبرعات والهبات المالية. إنشاء الكراسي البحثية. -إنشاء الحضانات العلمية وحدائق التقنية.

 تقديم االستشارات والمشروعات والتعاقدات البحثية. تسويق الخدمات الجامعية. إنشاء مراكز التميز . التعليم التعاوني وورش التدريب.أن الدول التي تناولتها الد ارسممة تهتم بإنشمماء إدارات أو مكاتب متخص مصممة في شممؤون التعاون مع

القطاع الخاص تتولى تسم ممويق الخدمات الجامعية ،وعقد االتفاقيات والمشم ممروعات البحثية مع القطاع
الخاص .
أن الدول التي تناولتها الد ارس م ممة تهتم بوض م ممع برامج عمل إلنش م مماء شم م مراكات بحثية بين الجامعات
والمؤس م مسم ممات البحثية ،كما تهتم باسم ممتقطاب أفضم ممل الباحثين المحليين والعالميين ،وتوفر االعتمادات

المالية الالزمة إلنشاء مراكز التميز والكراسي البحثية والمعامل المتطورة.
المحور الثاني  :اإلطار الميداني للدراسة :

تهدف الد ارسممة الميدانية إلى التعرف على معوقات الش مراكة البحثية بين الجامعات المص مرية

ومؤسسات القطاع الخاص ،ومتطلبات تحقيقها ،ويتضمن اإلطار الميداني ما يلي :

أداة الدراسوووووووة

اس م ممتخدم الباحث اس م ممتبانة تم بناؤها في ض م مموء اإلطار النظري والد ارس م ممات الس م ممابقة ،وتكونت من
محورين أساسين هما:
 -1المحور األول :يقيس معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص ،ويتكون

من ) (33عبارة  ،مقسمة على بعدين أساسيين هما:

البعد األول :معوقات تتعلق بالجامعات المصم م مرية ،ويتكون من ) (24عبارة مقس م مممة على أربعة أبعاد

فرعية هي :معوقات قانونية وتش م م م م م م مريعية ) (4عبارات ،معوقات إدارية وتنظيمية)(7عبارات ،معوقات

ترتبط بطبيعة العمل الجامعي ) (6عبارات ،معوقات مادية )(7عبارات.
البعد الثاني  :معوقات تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص ،ويتكون من ) (9عبارات.
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 -2المحور الثاني :ويقيس متطلبات الش م م م م م م مراكة البحثية بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص،
ويتكون من ) (31عبارة مقسمة على بعدين أساسيين هما :

أ -البعد األول :متطلبات تتعلق بالجامعات الحكومية ،ويتكون من ) (19عبارة مقسم م م مممة على ثالثة
أبعاد فرعية هي :متطلبات قانونية وتشمريعية)(5عبارات ،متطلبات إدارية وتنظيمية) (8عبارات،
متطلبات مادية وبشرية) (6عبارات.

ب -البعد الثاني :متطلبات تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص ،ويتكون من ) (12عبارة .

وقد اسم ممتخدام الباحث سم مملم ليكرت لقياس اسم ممتجابات أفراد العينة على عبارات وأبعاد االسم ممتبانت،

حيث تم اختيار الدرجة) (5كبيرة جدا (4) ،كبيرة (3) ،متوسطة (2) ،قليلة (1) ،قليلة جدا.
ثبات وصدق أداة الدراسة

 -1الص م م ممدق الظاهري لالس م م ممتبانة :تم التحقق من الص م م ممدق الظاهري لالس م م ممتبانة عن طريق ص م م ممدق
المحكمين ،إذ عرض م ممت االس م ممتبانة في ص م ممورتها األولية على عدد من أس م مماتذة كليات التربية ،لمعرفة
وجهة نظرهم في عبارات االسم م م م م م ممتبانة ومحاورها ،ومدى ارتباط كل عبارة بالمحور الذي تنتمي إليت ،
وبناء على آرائهم تم تعديل بعض العبارات ،وحذف العبارات التي قلت فيها نسممبة الموافقة عن،%80
وأصبحت االستبانت في صورتها النهائية مكونة من ) (74عبارة.
 -2الصممدق الداخلي لالسممتبانة :تم التحقق من صممدق االتسمماق الداخلي لالسممتبانة ومحاورها ،ومدى
ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية باستخدام معامل االرتباط لبيرسون ،وتراوحت معامالت االرتباط ما بين

) ( 0.64 - 0.96ألبعاد محور معوقات الشمراكة البحثية ،وما بين ) (0.62 – 0.96ألبعاد محور
متطلبات الش م م مراكة البحثية ،وجميع هذه القيم دالة إحصم م ممائيا عند مسم م ممتوى الداللة ) ، (0.01مما يدل

على التماسك الداخلي لعبارات ومحاور االستبانت.
ثبات االسم م م ممتبانة :اعتمد الباحث في التحقق من ثب م م م م م م م م م م ممات االسم م م ممتبانة على اسم م م ممتخدام معامل ألفا

كرونباخ ،Cronbach's Alphaإذ تراوحت معامالت الثبات ألبعاد محور معوقات الش م م مراكة البحثية
من ) ،(0.89وألبعاد متطلبات تحقيق الشممراكة البحثية من ) (0.97ولالسممتبانت ككل ) (0.958وهى
معامالت ثبات مرتفعت ومقبولة إحصائيا.

عينة الدراسة

تكون مجتمع الد ارس م م م ممة من جميع أعض م م م مماء هيئة التدريس في جامعات القاهرة وأس م م م مميوط وجنوب

الوادي ،والذين بلغ عددهم ) (5941حسب إحصاءات 2014/2013م ممن هم برتبة أستاذ ،وأستاذ
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مساعد ،ومدرس ،وتكونت عينة الدراسة من ) (357عضو هيئة التدريس ،وهى تشكل نسبة  6%من
المجتمع األصمملي ،وتم اختيارها بالطريقة العش موائية الطبقية ،ويوضممح الجدول التالي نسممبة العينة إلى

المجتمع األصلي:

جدول رقم( :)1نسبة عينة الدراسة إلى المجتمع األصلي
المتغير
نوعية الكليات

الدرجة العلمية

نظرية
عملية
المجموع

2118
3823
5941

231
126
357

نسبة العينة إلى
المجتمع األصلي
10.9%
3.3%
6%

أستاذ
أستاذ مساعد
مدرس
المجموع

1588
1369
2984
5941

84
105
168
357

5.3%
7.7%
5.6%
6%

البيان

المجتمع األصلي

العينة

* و ازرة التعليم العالي ،إدارة اإلحصم م مماء ،بيان بإعداد أعضم م مماء هيئة التدريس في الجامعات
المصرية .2014 / 2013 ،
المعالجة اإلحصائية

اعتمد الباحث في معالجة البيانات ،واس م م م ممتخراج النتائج على برنامج الحزم اإلحص م م م ممائية للعلوم

االجتماعية) ،(SPSSوقد تم اس م م ممتخدام األس م م مماليب اإلحص م م ممائية اآلتية -:معامل ألفا كرونباخ لتحديد
معامل ثبات االس م م م ممتبانة ،ومعامل ارتباط الرتب لبيرس م م م ممون لتحديد مدى ارتباط العبارات بمحاورها،
والمتوسممط الحسممابي واالنحراف المعياري لتحديد األهمية النسممبية السممتجابات أفراد العينة تجاه عبارات
وأبعاد االسممتبانة .و اختبار ت ) (T testلتحديد الفروق بين عينة الكليات النظرية والعملية .وتحليل
التباين األحادي ) (ANOVAواختبار شيفيت لتحديد الفرق بين أكثر من متوسطين.

وللتعرف على درجة الموافقة ألفراد العينة على عبارات االستبانة ،تم حساب قيمة المتوسط الموزون،
ومن ثم تص ممبح درجة الموافقة ألفراد العينة على العبارة والمحور كبيرة جدا إذا زاد المتوس ممط الحس ممابي
على ) ،(4.20وكبيرة إذا انحصممر المتوسممط الحسممابي بين ) ،(3.40- 4.20ومتوسممطة إذا انحصممر
المتوس ممط الحس ممابي بين ) ،(2.60-3.40وقليلة إذا انحص ممر المتوس ممط الحس ممابي ما بين – (1.80

) ،2.60وقليلة جدا إذا قل المتوسط الحسابي عن ).(1.80
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تحليل وتفسير نتائج الدراسة

المحور األول  :معوقات الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية ومؤسسات القطاع الخاص :تنقسم
معوقات الشراكة البحثية إلى نوعين أساسيين هما معوقات ترتبط بالجامعات ومعوقات ترتبط بالقطاع

الخاص ،ويتم توضيح ذلك فيما يلي :
البعد األول  :معوقات الش مراكة البحثية المرتبطة بالجامعات المص مرية  :يوضممح ذلك الجدول رقم ي)2
استجابات عينة الدراسة في معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات

جدول رقم ()2

) (2استجابات عينة الدراسة في معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات
العبارة/المعوق

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

البعد األول  :معوقات قانونية وتشريعية :
1
2
3
4

عدم وجود قوانين وتشريعات تلزم الجامعات بالشراكة
مع القطاع الخاص.
جمود اللوائح التي تنظم عالقة الجامعات بالمجتمع
الخارجي.
عدم وجود سياسة واضحة بالجامعات تنظم عملية
الشراكة مع القطاع الخاص.
عدم وجود قواعد تنظم استمرارية العمل المشترك بين
الجامعات والقطاع الخاص.
البعد ككل

4.20

1.09

4

4.39

0.79

3

4.49

0.64

2

4.54

0.69

1

4.41

0.59

1

البعد الثاني  :معوقات إدارية وتنظيمية :
5
6
7
8

عدم قناعة اإلدارة العليا بالجامعات بأهمية الشراكة مع
القطاع الخاص.
قلة التعاون بين الجامعات في القيام بمشروعات بحثية
مشتركة لصالح القطاع الخاص.
ضعف قنوات االتصال بين الجامعات ومؤسسات
القطاع الخاص في المجتمع .
عدم وجود إدارة متخصصة بالجامعات لتطوير برامج
الشراكة مع القطاع الخاص
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3.59

1.24

7

4.33

0.92

1

4.10

1.02

5

4.14

0.95

3
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م
9
10
11

العبارة/المعوق
عدم وضوح أهداف الشراكة بين الجامعات ومؤسسات
القطاع الخاص.
قلة اهتمام الجامعات بتسويق خدماتها ومشروعاتها
البحثية.
قلة ربط الخطط االستراتيجية بالجامعات باحتياجات
المؤسسات اإلنتاجية والخدمية.
البعد ككل
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.29

0.92

2

4.00

1.11

6

4.14

0.89

3

4.08

0.71

3

الترتيب

البعد الثالث  :معوقات ترتبط بطبيعة العمل الجامعي :
12
13
14
15
16
17

انشغال الجامعات بالجوانب األكاديمية النظرية على
حساب الجوانب التطبيقية.
ضعف اهتمام الجامعات بالبحوث التطبيقية التي تعالج
مشكالت القطاع الخاص.
ضعف ارتباط المقررات الدراسية بمتطلبات التنمية
المستدامة في المجتمع.
كثرة المهام األكاديمية واإلدارية ألعضاء هيئة التدريس
التي تعوق المشاركة في حل مشكالت القطاع الخاص.
قلة معرفة أعضاء هيئة التدريس بمشكالت القطاع
الخاص.
قلة وعي أعضاء هيئة التدريس بفوائد الشراكة مع
القطاع الخاص.
البعد ككل

4.18

0.97

3

3.86

1.14

5

4.14

0.89

4

4.27

0.84

2

3.67

1.13

6

4.75

1.11

1

3.97

0.63

4

البعد الرابع  :معوقات ترتبط بالجوانب المادية:
18
19
20

قلة مراكز البحوث المشتركة التي تقوم بالبحوث
التطبيقية مع القطاع الخاص.
قلة الموارد المالية التي تخصصها الجامعات للبحث
والتطوير.
قلة الحوافز ألعضاء هيئة التدريس التي تشجيعه على
حل مشكالت القطاع الخاص.
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4.33

0.86

5

4.49

0.69

2

4.63

0.56

1
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العبارة/المعوق
عدم وجود حاضنات للبحث وحدائق للتقنية داخل
الجامعات.
قلة المعامل المتخصصة واألدوات الالزمة إلجراء
البحوث العلمية.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.35

0.74

3

4.24

0.76

7

الترتيب

افتقار الجامعات إلى المعامل المتخصصة التي تختص
23

بتحويل نتائج األبحاث العلمية إلى منتجات أولية قابلة

4.35

0.86

3

للتسويق.
24

قلة المعلومات المتوفرة عن االحتياجات التدريبية

4.31

0.64

6

البعد ككل

4.39

0.48

2

المحور ككل

4.21

0.46

والبحثية للقطاع الخاص.

يتض م م م ممح من الجدول الس م م م ممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على معوقات الشم م م م مراكة
البحثية المرتبطة بالجامعات المص م مرية ،إذ بلغ المتوسم ممط الحسم ممابي للمحور ككل ) (4.21واالنحراف
المعيمماري ) ،(0.46ويرجع ذلممك إلى وجود العممديممد من المعوقممات القممانونيممة والتش م م م م م م مريعيممة واإلداريممة
والتنظيمية والمادية بالجامعات المص م مرية ،والتي تحول دون قيام ش م مراكة حقيقية مع القطاع الخاص ،
وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدتت د ارسممة كل من يالسممالطين ،)2005 ،يأبو الحديد ،)2012 ،يداردكة

ومعايعة )2014 ،على وجود عدة معوقات ترتبط بالجامعات تحد من الشم م م م م مراكة مع المؤسم م م م م مس م م م م ممات
اإلنتاجية والخدمية في المجتمع.
كما يتض ممح من الجدول الس ممابق أن المتوس ممطات الحسمممابية ألبعاد هذا المحور تنحصمممر فيما بين
) ،(3.97- 4.41وانحصمرت درجة موافقة عينة الد ارسمة فيما بين كبيرة جدا وكبيرة ،وهذا يؤكد اتفاق
مجمل العينة على وجود هذه المعوقات بالجامعات التي تحد من الش م م م م مراكة مع مؤس م م م م مسم م م م ممات القطاع
الخاص  ،وفيما يلي عرض لنتائج هذه األبعاد .
أن البعممد األول الخمماص بممالمعوقممات القممانونيممة والتش م م م م م م مريعيممة بممالجممامعممات احتممل المرتبطممة األولى
بمتوسممط حسممابي ) (4.41وانحراف معياري ) ،(0.59وانحصممرت اسممتجابات أفراد العينة في عبارات

هذا البعد ما بين ) ،(4.20 - 4.54وجاءت درجة الموافقة لعينت الد ارس م ممة على هذه المعوقات كبيرة
جممدا ،واحتممل المعوقمماني )3، 4المرتبتين األولى والثممانيممة بمتوسم م م م م م ممط حس م م م م م م ممابيي )4.49 ،4.54على
الترتيب ،مما يؤكد اتفاق مجمل العينة على أن عدم وجود تشم م م م م مريعات وقوانين وسم م م م م مياس م م م م ممات وقواعد
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واض ممحة تنظم عملية الشم مراكة بالجامعات المصم مرية  ،تعد من المعوقات التي تحد من عملية الشم مراكة

بين الجامعات والقطاع الخاص.

أن البعد الرابع الخاص بالمعوقات المادية بالجامعات احتل المرتبة الثانية من منظور مجمل
العينة بمتوسممط حسممابي ي ، )4.39وانحراف معياري ) ، (0.48وانحصممرت اسممتجابات عينة الد ارسممة
في عبارات هذا البعد فيما بين ) ، (4.24 – 4.63وجاءت درجة الموافقة لعينة الد ارسم م ممة على هذه
المعوقات كبيرة جدا ،واحتلت المعوقاتي )21،19 ، 20المراتب الثالث األولى بمتوسم م م م م ممط حسم م م م م ممابي

ي )4.35 ،4.49 ، 4.63على الترتيب ،وهذا يؤكد اتفاق عينة الد ارس م م م م ممة على أن قلة الموارد المالية
المخصصة للبحث العلمي بالجامعات المصرية ،وعدم جود حاضنات للبحث وحدائق للتقنية ،وكذلك
قلة الحوافز المادية والمعنوية ألعضم م م م م م مماء هيئة التدريس ،تعوق عملية الش م م م م م م مراكة البحثية مع القطاع
الخاص.

أن البعممد الثمماني الخمماص بممالمعوقممات اإلداريممة والتنظيميممة بممالجممامعممات احتممل المرتبممة الثممالثممة من

منظور مجمل العينة بمتوس م م م ممط حس م م م ممابي) (4.08وانحراف معياري ) ،(0.71وانحص م م م ممر المتوس م م م ممط
الحس م م م ممابي الس م م م ممتجابات عينة الد ارس م م م ممة في عبارات هذا البعد بين) ،(3.59 – 4.33وجاءت درجة
الموافقمة على همذه المعوقمات محصم م م م م م ممورة فيمما بين كبيرة وكبيرة جمدا ،واحتلمت المعوقمات ي)8 ،9 ،6

المراتب الثالث األولى بمتوسط حسابي ي )4.14 ،4.29 ،4.33على الترتيب ،مما يؤكد اتفاق عينة
الد ارسم م م م م م ممة على أن قلة التعاون بين الجامعات ،وةموض أهداف الش م م م م م م مراكة ،وكذلك عدم وجود إدارة
متخصم م م مص م م ممة بالجامعات تختص بتطوير برامج الشم م م مراكة ،تعد من أهم المعوقات اإلدارية والتنظيمية
للشراكة مع القطاع الخاص .

أن البعد الثالث الخاص بمعوقات ترتبط بطبيعة العمل الجامعي احتل المرتبة األخيرة بمتوس م م ممط

حسممابي ) ،(3.97وانحراف معياري) ،(0.63وانحصممر المتوسممط الحسممابي السممتجابات عينة الد ارسممة
في عبارات هذا البعد فيما بين ) ،(3.67-4.75وجاءت درجة الموافقة على هذه المعوقات محصورة
ممما بين كبيرة وكبيرة جممدا ،وجمماءت المعوقمماتي )12 ،15 ،17في الم ارتممب الثالث األولى بمتوسم م م م م م ممط
حسم م م م م م ممابيي )4.18 ،4.27 ،4.75على الترتيب ،مما يؤكد اتفاق عينة الد ارسم م م م م م ممة على أن قلة وعي
أعض م م م م مماء هيئة التدريس بالجامعات المصم م م م م مرية بفوائد الشم م م م م مراكة ،وكثرة مهامهم األكاديمية واإلدارية،
وانشم م م ممغالهم بالجوانب األكاديمية النظرية على حسم م م مماب الجوانب التطبيقية ،يعوق عملية الش م م م مراكة مع
القطاع الخاص .
ب -معوقات الشراكة البحثية التي تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص:
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يوضم م م ممح الجدول ي )3اسم م م ممتجابات عينة الد ارسم م م ممة حول معوقات الش م م م مراكة البحثية المرتبطة بالقطاع
الخاص:

جدول رقم )(3

استجابات عينة الدراسة حول معوقات الشراكة البحثية المرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص.
م
25
26
27
28
29
30
31

العبارة/المعوق
عزوف القطاع الخاص عن إسناد مشكالتها البحثية إلى
مراكز البحث بالجامعات.
قلة اهتمام القطاع الخاص بتطبيق نتائج البحوث العلمية
التي تنتجها الجامعات.
قلة رغبة المسئولين بالمؤسسات اإلنتاجية والخدمية في
تطبيق نتائج البحوث.
عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في تمويل
المشروعات البحثية بالجامعات.
اعتماد بعض مؤسسات القطاع الخاص على مكاتب الخبرة
األجنبية في حل مشكالتها.
قلة معرفة مؤسسات القطاع الخاص بإمكانيات الجامعات
وقدرتها على حل مشكالتها وتطوير منتجاتها .
اعتماد مؤسسات القطاع الخاص على استيراد التكنولوجيا
الجاهزة من الخارج.

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.67

0.58

1

4.67

0.55

1

4.47

0.72

6

4.57

0.64

4

4.41

0.63

8

4.43

0.72

7

4.61

0.53

3

الترتيب

قلة توفر المعلومات الخاصة بالخدمات االستشارية
32

والبحثية والتدريبية التي يمكن أن تقدمها الجامعات للقطاع

4.51

0.61

5

الخاص .
33

ضعف الثقة في اإلمكانات والخبرات الوطنية بالجامعات.
المحور كلل

4.41

0.97

4.44

0.48

8

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على معوقات الشراكة البحثية
المرتبطة بالقطاع الخاص ،إذ بلغ المتوس م م م م م ممط الحس م م م م م ممابي للمحور ككل) (4.44واالنحراف المعياري
) ، (0.48وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدتت د ارسم م م م م م ممة كل منيالسم م م م م م ممالطين  ، )2005 ،يالقحطاني،
 ،)2008يأبو الح ممدي ممد ،)2012 ،يداردك ممة ومع ممايع ممة )2014 ،على وجود ع ممدة معوق ممات ب ممالقط مماع
الخاص تحد من قدرتت على الشم م مراكة مع الجامعات ،كما يتبين من الجدول الس م ممابق أن المتوس م ممطات

الحس م م م ممابية لعبارات هذا البعد تنحص م م م ممر فيما بين ) ،(4.41- 4.67وجاءت درجة الموافقة على هذه
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المعوقممات كبيرة جممدا ،وهممذا يؤكممد اتفمماق أفراد العينممة على وجود هممذه المعوقممات بممالقطمماع ،وفيممما يلي

توضيح لهذه المعوقات:

أن المعوقيني)26 ،25احتال المرتبة األولى بمتوس م م م م ممط حس م م م م ممابي ) ،(4.67مما يؤكد اتفاق عينة
الد ارس ممة على أن عزوف مؤسم مس ممات القطاع الخاص عن إس ممناد مش ممكالتها البحثية إلى مراكز البحث
بالجامعات ،وقلة اهتمامها بتطبيق نتائج البحوث العلمية ،يعد من أهم المعوقات التي تعوق عملية

الشراكة البحثية ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليت دراسة يالقحطاني ) 2008،التي أشارت إلى
عزوف القطاع الخاص عن إسناد مشكالتت للجامعات.
أن المعوقيني )28 ، 31احتال المرتبتين الثالثة والرابعة بمتوسممط حسممابي ي )4.57 ، 4.61على
الترتيب ،مما يؤكد على اتفاق عينة الد ارسممة على أن اعتماد مؤس مس ممات القطاع الخاص على اسممتيراد
التكنولوجيا الجاهزة من الخارج ،وعزوفها عن المشاركة في تمويل المشروعات البحثية يحد من عملية

الشراكة مع الجامعات المصرية ،أما المعوقاني )33 ،29فقد احتال المرتبة األخيرة من منظور مجمل
العينة بمتوس م ممط حس م ممابي ) ،(4.41مما يؤكد اتفاق عينة الد ارس م ممة على أن اعتماد بعض مؤسم م مس م ممات
القطمماع الخمماص على مكمماتممب الخبرة األجنبيممة ،وضم م م م م م ممعف ثقتهمما في اإلمكممانممات والخبرات الوطنيممة
بالجامعات ،وعزوفها عن تطبيق نتائج البحوث العلمية يعوق عملية الشراكة البحثية مع الجامعات.
ج -الفروق بين اس م م ممتجابات عينة الد ارس م م ممة حول معوقات الشم م م مراكة البحثية بين الجامعات المصم م م مرية
ومؤسسات القطاع الخاص حسب متغيري نوعية الكليات والدرجة العلمية:

للتعرف على استجابات عينة الدراسة حول معوقات الشراكة البحثية حسب متغيري نوعية الكليات

والدرجة العلمية ،تم تطبيق اختبار يت) لمعرفة الفروق بين عينة الكليات النظرية والعملية ،واختباري
) (ANOVAوش مميفيت ) (Scheffeلمعرفة الفروق بين اس ممتجابات عينة الد ارس ممة حس ممب متغير الدرجة
العلمية ،ويوضح ذلك الجدوالن التاليان :

جدول رقم )(4

نتائج اختبار يت) لحس مماب داللة الفروق بين اس ممتجابات عينة الكليات النظرية والعملية حول معوقات الشم مراكة

البحثية

م

1

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

0.28
0.53

البعد

الكليات

العينة

معوقات الشراكة

عملية

126

4.16

نظرية

231

4.24

البحثية المرتبطة
بالجامعات
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355

قيمة ت

1.71

مستوى
الداللة
0.088
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126

0.22

4.68

البحثية المرتبطة
بالقطاع الخاص

المحور ككل

355

نظرية

231

4.44

0.48

عملية

126

4.26

0.24

355

نظرية

231

4.28

0.48

355

5.41

***0.001

0.445

0.66

*** دالة عند 0.001

تشير النتائج اإلحصائية بالجدول السابق إلى عدم وجود أي فروق دالة إحصائيا بين استجابات
عينة الكليات العملية والنظرية في المحور ككل والبعد الخاص بمعوقات الش م م م م م م مراكة البحثية المرتبطة
بالجامعات ،إذ جاءت قيمة ) (t testةير دالة عند أي مسم م م م ممتوى من مسم م م م ممتويات الداللة  ،مما يؤكد
اتفاقهم على وجود هذه المعوقات بالجامعات المص م م م م مرية ،بينما توجد فروق دالة إحصم م م م ممائيا بين عينة
الكليممات العمليممة والكليممات النظريمة في البعممد الخمماص بمعوقمات الش م م م م م م م اركمة البحثيممة المرتبطمة بمالقطمماع

الخاص،حيث جاءت قيمة يت) دالة عند مسم ممتوى ) (0.001لصم ممالح الكليات العملية ،ومما يؤكد أن
أعضم مماء الكليات العملية أكثر إحسم مماسم مما بوجود هذه المعوقات ،الرتباط بحوثهم بمواقع العمل واإلنتاج
وحمماجتهمما إلى الموارد واإلمكممانممات الممماديممة بممدرجممة أكبر من الكليممات النظريممة ،ولمعرفممة الفروق بين
اس ممتجابات عينة الد ارس ممة حول معوقات الشم مراكة البحثية حس ممب الدرجة العلمية ،تم اس ممتخدام اختبار,

) (ANOVAواختبار شيفيه) (Scheffeلتحديد الفرق بين أكثر من متوسطين ،ويوضح ذلك الجدول
التالي
جدول رقم )(5

نتائج تحليل ) (ANOVAلحس م م م م مماب داللة الفروق بين مجموعات أفراد العينة حول معوقات الشم م م م م مراكة البحثية
حسب الدرجة العلمية

األبعاد
معوقات الشراكة

بين

البحثية المرتبطة

المجموعات

بالجامعات

داخل
المجموعات
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

0.459

2

0.229

73.835

354

0.209

74.294

356
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األبعاد
معوقات الشراكة

بين

البحثية المرتبطة

المجموعات

بالقطاع الخاص

داخل
المجموعات
المجموع
بين
المجموعات
داخل

المحور ككل

المجموعات
المجموع
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

0.007

2

0.003

63.744

354

0.180

63.751

356

0.312

2

0.156

59.882

354

0.169

60.193

356

0.019

0.921

0.981

0.339

تشممير النتائج اإلحصممائية بالجدول السممابق إلى عدم وجود أي فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات

الد ارسم م م ممة بالنسم م م ممبة للمحور ككل والبعدين تعزى إلى متغير الدرجة العلمية  ،إذ جاءت قيمة ) (Fةير
دالة عند أي مسم م م م ممتوى من مسم م م م ممتويات الداللة ،وهذا يؤكد أتفاق مجموعات الد ارسم م م م ممة على وجود هذه
المعوقات بالجامعات والقطاع الخاص ،األمر الذي يتطلب ضم م ممرورة بذل المزيد من الجهد لتذليل هذه
المعوقات لتفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص .
المحور الثاني :متطلبات الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص:

أ -متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات :يوضح الجدول التالي استجابات أفراد العينة حول
متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات:

جدول رقم ): (6

استجابات أفراد العينة في األبعاد الخاصة بمتطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات
العبارة  /المتطلب

البعد األول  :المتطلبات القانونية والتشريعية:
1

سن التشريعات القانونية التي تنظم عملية الشراكة بين الجامعات
والقطاع الخاص

2

تطوير القواعد المنظمة التي تحقق استمرارية الشراكة بين
الجامعات والقطاع الخاص

3

وضع سياسة واضحة تنظم العالقة بين الجامعات والقطاع
الخاص.
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.63

0.69

3

4.67

0.71

2

4.78

0.57

1

الترتيب
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العبارة  /المتطلب
البعد األول  :المتطلبات القانونية والتشريعية:
4

إنشاء لجان استشارية بالجامعات لتطوير الشراكة مع القطاع
الخاص .

5

إنشاء مراكز استشارية داخل الجامعات لخدمة مؤسسات القطاع
الخاص .
إجمالي البعد

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.57

0.75

4

4.45

0.89

5

4.62

0.59

الترتيب

1

البعد الثاني :المتطلبات اإلدارية والتنظيمية للجامعات :
6

التزام اإلدارة العليا بالجامعات بتطبيق الشراكة مع مؤسسات
القطاع الخاص .

7

توفير المناخ المناسب الذي يشجع الكليات على الشراكة مع
القطاع الخاص .

8

تطوير الثقافة التنظيمية بالجامعات بما يتالءم مع تطبيق مدخل
الشراكة البحثية مع القطاع الخاص .

9

إيجاد نظام فعال لتبادل المعلومات بين الجامعات والقطاع الخاص
..

10

إشراك رجال األعمال في المجالس العلمية للكليات والجامعات .

11

نشر نتائج البحوث التطبيقية ووضع اآلليات المناسبة لتطبيقها في
القطاع الخاص.

12

إشراك المتخصصين بالقطاع الخاص في اإلشراف على مشاريع
الطالب بالجامعات.

13

إشراك الخبرات من القطاع الخاص في لجان تطوير برامج
الجامعة ومناهجها.
إجمالي البعد

4.52

0.72

5

4.59

0.57

2

4.57

0.64

3

4.55

0.67

4

4.21

1.06

7

4.65

0.71

1

4.14

1.05

8

4.27

0.91

6

4.44

0.63

3

البعد الثالث  :المتطلبات المادية والبشرية:
14

إنشاء صندوق لتمويل البحث والتطوير تسهم فيه مؤسسات القطاع
الخاص .

15

إنشاء مناطق تقنية بالجامعات إلجراء البحوث التطبيقية مع
القطاع الخاص .

16

توفير المعامل المتخصصة واألدوات الالزمة إلجراء البحوث
العلمية.
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4.59

0.63

2

4.45

0.83

4

4.76

0.58

1

تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص
العبارة  /المتطلب

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.35

0.86

5

4.17

1.02

6

4.59

0.72

2

إجمالي البعد

4.49

0.64

2

المحور ككل

4.52

0.53

البعد األول  :المتطلبات القانونية والتشريعية:
17

ماهر احمد حسن محمد

منح أساتذة الجامعات إجازات للتفرغ للعمل بالبحث سواء داخل
الجامعة أو خارجها

18

السماح ألساتذة الجامعة بالعمل لدى مؤسسات القطاع الخاص.

19

إنشاء الحاضنات العلمية بالجامعات لتقديم الدعم المباشر
والخدمات للقطاع الخاص .

الترتيب

يتضم م م ممح من الجدول السم م م ممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة في أهمية توفير الجامعات
هذه المتطلبات لتحقيق الشم م م مراكة البحثية مع القطاع الخاص ،حيث بلغ المتوس م م ممط الحس م م ممابي للمحور
كممك ) (4.52واالنحراف المعيمماري ) ، (0.53وتتفق هممذه النتيجممة مع ممما أكممدتممت د ارس م م م م م م ممة كممل من
يالس م م م م ممالطين ،)2005 ،يأبو الحديد )2012 ،من ض م م م م ممرورة تفعيل الشم م م م م مراكة البحثية بين الجامعات
والقطاع الخاص لتحقيق المزايا المشم م م م م م ممتركة لطرفي الش م م م م م م مراكة ،كما يتبين من الجدول أيضم م م م م م مما أن
المتوس ممطات الحس ممابية ألبعاد هذا المحور تنحص ممر فيما بين ) ، (4.44-4.62وجاءت درجة موافقة
عينممة الممد ارس م م م م م م ممة على هممذه األبعمماد كبيرة جممدا ،وهممذا يؤكممد اتفمماق مجمممل أفراد العينممة في أهميممة هممذه

المتطلبات لتحقيق الش م م م م م م مراكة البحثية بين الجامعات والق طاع الخاص ،وفيما يلي عرض لنتائج هذه
األبعاد:
 أن البعد األول الخاص بالمتطلبات القانونية والتش م م م مريعية للجامعات احتل المرتبة األولى بمتوس م م م ممطحسابي ) (4.62وانحراف معياري ) ،(0.59وانحصرت المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد فيما
بين ) ،(4.45- 4.78وجاءت درجة موافق ة عينة الد ارسم م م م م م ممة على أهمية هذه المتطلبات كبيرة جدا،
واحتلت العباراتي )1 ،2 ،3المراتب الثالث األولى بمتوسم ممط حسم ممابي ي )4.63 ،4.67 ،4.78على
الترتيب ،وهذا يؤكد اتفاق عينة الد ارسم م م م ممة على أهمية سم م م م ممن التش م م م م مريعات القانونية والقواعد ووضم م م م ممع
السياسات التي تنظم عملية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص وتضمن استم ارريتها .
 -أن البعد الثالث الخاص بالمتطلبات المادية والبشرية احتل المرتبة الثانية من منظور مجمل العينة

بمتوس ممط حس ممابي ) (4.49وانحراف معياري) ،(0.64وانحص ممرت المتوس ممطات الحس ممابية لعبارات هذا

البعد فيما بين) ، ( 4.17 – 4.76وجاءت درجة موافقة عينة الد ارس م م ممة على جميع المتطلبات كبيرة
جدا ،وجاءت العباراتي )14 ،16في المرتبتين األولى والثانية ،بمتوسم م ممط حسم م ممابي ي)4.59 ، 4.76
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على الترتيب ،وهذا يؤكد اتفاق عينة الد ارس م م م ممة على أهمية إنش م م م مماء ص م م م ممندوق لتمويل البحث العلمي،
وتوفير المعامل المتخصم مص ممة والحاض ممنات العلمية وحدائق التقنية الالزمة لتحقيق عملية الشم مراكة في
مجال البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص .

 أن البعد الثاني الخاص بالمتطلبات اإلدارية والتنظيمية بالجامعات احتل المرتبة الثالثة من منظورمجمل العينة بمتوسممط حسممابي) ،(4.44وانحراف معياري) ،(0.63وانحصممرت المتوسممطات الحسممابية
لعبارات هذا البعد ما بين) ،(4.14- 4.65وجاءت درجة الموافقة على هذه المتطلبات محص م ممورة ما
بين كبيرة وكبيرة جممدا ،مممما يؤكممد اتفمماقهم على أهميممة هممذه المتطلبممات ودورهمما في تحقيق الش م م م م م م م اركممة

البحثية ،وجاءت العباراتي ) 8 ،7 ،11في المراتب الثالث األولى بمتوسم م م م مطات حس م م م ممابية ي ،4.65
 )4.57 ،4.59على الترتيممب ،وهممذا يؤكممد اتفمماق مجمممل العينممة على أهميممة نشم م م م م م ممر نتممائج البحوث
وتطبيقها في القطاع الخاص ،وكذلك أهمية توفير المناخ المناس م م م م م ممب ،وتطوير الثقافة التنظيمية التي
تحفز المس م ممئولين بالجامعة على تفعيل الشم م مراكة البحثية مع القطاع الخاص ،أما العبارتاني)12 ،10

فقد احتلتا المرتبتين األخيرتين ،بمتوس ممط حس ممابيي )4.14 ،4.21على الترتيب ،مما يؤكد اتفاق أفراد
العينة على أهمية إشراك المسئولين بالقطاع الخاص في المجالس العلمية للجامعات ،واإلشراف على
طالب الدراسات العليا لتحقيق الشراكة في مجال البحث العلمي.
ب -متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بمؤسسات القطاع الخاص :يوضح الجدول التالي استجابات
أفراد العينة حول متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالقطاع الخاص:

جدول رقم )(7

استجابات أفراد العينة حول متطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالقطاع الخاص.
م
20

العبارة /المتطلب
التزام القطاع الخاص بدعم الجامعات ماديا في إنشاء
البرامج التخصصية المرتبطة بأنشطتها .

21

زيادة مخصصات البحث والتطوير في ميزانيات مؤسسات
القطاع الخاص .

22

تخصيص القطاع الخاص نسبة من أرباحها السنوية لدعم
أنشطة البحث والتطوير بالجامعات.

23

تبني القطاع الخاص إنشاء كراسي علمية بالجامعات تحمل
اسم مؤسساتها.
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المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.65

0.65

1

4.53

0.7

9

4.49

0.78

11

4.33

0.90

12

الترتيب

تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص
م
24

العبارة /المتطلب
قيام مؤسسات القطاع الخاص بدعم بحوث طالب
الدراسات العليا المرتبطة بمجال عملها.

25

تقديم مؤسسات القطاع الخاص مكافآت مالية لألساتذة
القائمين على دراسة مشكالتها وتطوير منتجاتها.

26

إشراك بعض أساتذة الجامعات في مجالس إدارات
مؤسسات القطاع الخاص .

27

وضع خريطة بحثية مرتبطة باإلنتاج يطلب تنفيذها من
قبل الجامعات .

28

فتح مؤسسات القطاع الخاص على معاملها ألساتذة
الجامعات إلجراء أبحاثهم .

29

تعاون القطاع الخاص مع الجامعات في مجال إنشاء
مراكز البحوث المتخصصة.

30

فتح المجال ألساتذة الجامعات إلجراء بحوثهم داخل
المصانع والشركات .

31

تقديم المساعدات للكليات للحصول على التقنيات المتطورة
في مجال الصناعة والخدمات .
البعد ككل

ماهر احمد حسن محمد
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

4.61

0.72

2

4.55

0.85

8

4.33

0.92

12

4.59

0.85

3

4.57

0.77

7

4.59

0.77

3

4.59

0.87

3

4.53

0.83

9

4.52

0.59

الترتيب

يتضم م م م ممح من الجدول السم م م م ممابق أن أفراد العينة ككل يتفقون بدرجة كبيرة على أهمية توفير القطاع
الخاص متطلبات الشم م م م م مراكة البحثية ،إذ بلغ المتوسم م م م م مط الحس م م م م ممابي للمحور ككل ) (4.52واالنحراف
المعياري ) ، (0.59كما يتبين من الجدول أيضا أن المتوسطات الحسابية لعبارات هذا البعد تنحصر
فيما بين) ، (4.33- 4.65وجاءت درجة الموافقة على أهمية هذه المتطلبات كبيرة جدا ،وهذا يؤكد
اتفمماق أفراد العينممة على أهميممة توفير القطمماع الخمماص لهممذه المتطلبممات لممدعم الش م م م م م م م اركممة البحثيممة مع

الجامعات ،ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
أن العبارتيني)24 ،20احتلتا المرتبتين األولى والثانية بمتوسم م م م م م ممط حسم م م م م م ممابيي )4.61 ،4.65علىالترتيب ،وكما احتلت العبارات ي )30 ،29 ،27المرتبة الثالثة ،بمتوسط حسابي ) ،(4.59وهذا يؤكد

ات فاق عينة الد ارسم م م م م م ممة على أهمية التزام القطاع الخاص بتوفير الدعم المالي المناسم م م م م م ممب للجامعات؛
إلنش م م مماء البرامج المتخصم م م مص م م ممة ومراكز البحوث المش م م ممتركة ،وتمويل بحوث طالب الد ارس م م ممات العليا
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والمش م ممروعات البحثية ،وفتح المجال ألس م مماتذة الجامعات إلجراء بحوثهم داخل المص م ممانع والش م ممركات،
وذلك لتحقيق الشراكة البحثية مع الجامعات.

أن العبارتيني )26 ، 23احتلتا المرتبة األخيرة من منظور مجمل ،بمتوس ممط حس ممابي) ،(4.33وهذايؤكد اتفاق عينة الد ارسممة على أهمية تبني مؤس مسممات القطاع الخاص إنشمماء ك ارسممي بحث بالجامعات
تحمل اس م مممها ،وكذلك إشم م مراك بعض أس م مماتذة الجامعات في مجالس إداراتها كمتطلب لتفعيل الشم م مراكة
البحثية مع الجامعات المصرية .

ج -الفروق بين اسم م ممتجابات عينة الد ارسم م ممة حول متطلبات الش م م مراكة البحثية بين الجامعات المص م م مرية
ومؤسسات القطاع الخاص حسب متغيري نوعية الكليات والدرجة العلمية:

للتعرف على اس ممتجابات عينة الد ارس ممة حول متطلبات الشم مراكة البحثية حس ممب متغيري نوعية الكليات
والدرجة العلمية ،تم تطبيق اختباريت) لمعرفة الفروق بين عينة الكليات النظرية والعملية ،واختباري

) (ANOVAوشم مميفيت) (Scheffeلمعرفة الفروق بين اسم ممتجابات عينة الد ارسم ممة حسم ممب متغير الدرجة
العلمية ،ويوضح ذلك الجدولين التالين:

جدول رقم )(8

نتائج اختبار (ت) لحساب داللة الفروق بين استجابات عينة الكليات النظرية والعملية حول متطلبات الشراكة
البحثية .
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

0.31

355

0.62

م

البعد

الكليات

العينة

1

متطلبات الشراكة

عملية

126

4.54

البحثية المرتبطة

نظرية

231

4.50

مستوى
قيمة ت

الداللة

0.626

0.532

بالجامعات
2

355

متطلبات الشراكة
البحثية المرتبطة

عملية

126

4.76

4.746

***000

0.30

بالقطاع الخاص

المحور ككل

نظرية

231

4.41

0.81

عملية

126

4.65

0.23

355

نظرية

231

4.45

0.70

355

*** دالة عند 0.001
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تفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص

تشم ممير النتائج اإلحصم ممائية بالجدول السم ممابق إلى وجود فروق دالة إحصم ممائيا بين اسم ممتجابات

عينة الكليات العملية والنظرية في المحور ككل ،والبعد الخاص بمتطلبات الش م م م مراكة البحثية المرتبطة
بالقطاع الخاص ،إذ جاءت قيمة ) (t testللمحور والبعد داللة عند مستوى الداللة ) (0.001لصالح
الكليات العملية ،وهذا يؤكد أن أعضم م م م م م مماء الكليات العملية أكثر إيمانا واقتناعا بأهمية توفير متطلبات
الش م م مراكة في مجال البحث العلمي بين الجامعات والقطاع الخاص مقارنة بأعضم م مماء الكليات النظرية،

بينما ال توجد أي فروق دالة إحصم م م م م م ممائيا بين الكليات العملية والنظرية في البعد الخاص متطلبات
الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات  ،مما يؤكد اتفاقهم على أهمية توفير هذه المتطلبات بالجامعات،
ولمعرفة الفروق بين اس م ممتجابات عينة الد ارس م ممة حول متطلبات الشم م مراكة البحثية حس م ممب متغير الدرجة
العلمية ،تم اس م م م م ممتخدام اختبار ) (ANOVAواختبار ش م م م م مميفيت ) (Scheffeلتحديد الفرق بين أكثر من
متوسطين ،ويوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم )(9
نتائج تحليل ) (ANOVAلحساب داللة الفروق بين مجموعات أفراد العينة حول متطلبات الشراكة البحثية بين

الجامعات والقطاع الخاص حسب الدرجة العلمية

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

2.777

2

1.389

داخل المجموعات

97.171

354

0.274

المجموع

99.948

356

بين المجموعات

2.404

2

1.202

داخل المجموعات

169.761

354

0.480

المجموع

172.165

356

بين المجموعات

2.458

2

1.229

داخل المجموعات

120.258

354

0.340

المجموع

122.716

356

األبعاد
متطلبات الشراكة
البحثية المرتبطة
بالجامعات
متطلبات الشراكة
البحثية المرتبطة
بالقطاع الخاص

المحور ككل

* دالة عند 0.05

**0.007
5.059
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*0.028

 ** ،دالة عند 0.01

تشممير النتائج اإلحصممائية بالجدول السممابق إلى وجود فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات الد ارسممة
بالنسممبة للمحور ككل تعزى إلى متغير الدرجة الوظيفية ،إذ جاءت قيمة ) (Fدالة عند مسممتوى الداللة
) ،(0.05كما أظهرت نتائج اختبار شيفيت أن هذه الفروق في اتجاه المدرسين عند مقارنتهم باألساتذة
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المس م م م مماعدين عند قيمة) ،( 0.073بينما ال توجد أي فروق بين األس م م م مماتذة واألس م م م مماتذة المس م م م مماعدين،
واألسمماتذة والمدرسممين ،كما تشممير النتائج أيضمما إلى وجود فروق دالة إحصممائيا بين مجموعات الد ارسممة

في البعد الخاص بمتطلبات الشراكة البحثية المرتبطة بالجامعات عند مستوى الداللة ) (0.01لصالح
فئة المدرس م ممين عند قيمة ) (0.065مقارنة باألس م مماتذة المس م مماعدين ،وال توجد أي فروق بين األس م مماتذة
واألس مماتذة المس مماعدين ،واألس مماتذة والمدرس ممين ،وهذا يؤكد زيادة وعي فئة المدرس ممين بأهمية توفير هذه
المتطلبات لتحقيق الش مراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص ،كما تشممير النتائج أيضمما إلى عدم

وجود أي فروق دالة إحص م ممائيا بين مجموعات الد ارس م ممة في البعد الخاص بمتطلبات الشم م مراكة البحثية
المرتبطممة بممالقطمماع الخمماص ،مممما يؤكممد اتفمماقهم على أهميممة توفير هممذه المتطلبممات لتحقيق الش م م م م م م م اركمة

البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص .
المحور الثالث :التصور المقترح لتفعيل الشراكة بين الجامعات الحكومية والقطاع الخاص:

في ضمموء ما توصمملت إليت الد ارسممة من نتائج ،يقوم الباحث بوضممع تصممور مقتر لتفعيل الش مراكة

البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص ،ويتكون هذا التص م م م م ممور من أهداف وض م م م م مممانات واجراءات ،
ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:
أوال  :أهداف التصور المقتر  :يهدف التصور المقتر إلى :

 تكوين عالقات شراكة قوية بين الجامعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في إجراء البحوثوالمشروعات المشتركة ،وتبادل الخبرات البحثية والفنية لتحقيق الفوائد المشتركة.

 تعظيم االستفادة من اإلمكانات المادية والبشرية والقدرات البحثية التي تملكها الجامعات إيجاد حلول للمشكالت التي تعاني منها مؤسسات القطاع الخاص. توفير مصادر تمويلية إضافية للجامعات ،تمكنها من تطوير أدائها البحثي ،وتحديث برامجهاالمختلفة.

 تحويل الجامعات إلى بيوت خبرة عالمية ،وتسويق خدماتها وبحوثها لتطوير إنتاجية مؤسساتالقطاع الخاص ،وزيادة قدرتها التنافسية بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة.
ثانيا :ضمانات نجا التصور المقتر  :يتطلب تحقيق التصور المقتر توفير الضمانات اآلتية :

 التزام اإلدارة العليا بالجامعات والقطاع الخاص بدعم عملية الشراكة البحثية واالقتناع بفوائدها. زيادة معدالت اإلنفاق على البحث العلمي بالجامعات وتوفير احتياجاتت المادية من األجهزةواألدوات والمعامل .
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 ايجاد مرجعية قانونية وتشريعات تدعم عملية الشراكة بين الجامعات ،والقطاع الخاص ،وتحددإجراءاتها وعقودها وتعتمد نتائجها .

 تعميق فكرة العمل الجماعي والعمل برو الفريق بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات. القيام بحمالت توعية بمختلف وسائل اإلعالم المتاحة ،لنشر الوعي بقضية الشراكة وأهميتهاومردوداتها االقتصادية واالجتماعية بين كافة العاملين بالجامعات والقطاع الخاص.

 إنشاء صندوق خاص في الجامعات ،تسهم في تمويلت مؤسسات القطاع الخاص لدعم األنشطةوالبرامج والمشروعات البحثية.
ثالثا :خطوات التصور المقتر :

يقوم التصور المقتر على عدة خطوات ،تبدأ بوضع خطة استراتيجية للشراكة ،ووضعها موضع

التنفيذ  ،ثم متابعتها وتقويمها للحكم على مدى تحقيقها ألهدافها  ،ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :
 -1وضع خطة إستراتيجية للشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص:

ويتم في هذه المرحلة تشم ممكيل فريق مشم ممترك من أسم مماتذة الجامعات والمسم ممئولين بالقطاع الخاص،

يختص بد ارسم م م م م م ممة إمكانات الجامعات واالحتياجات الخاصم م م م م م ممة بالقطاع الخاص ،ووضم م م م م م ممع الخطة
االستراتيجية للشراكة وتحديد أهدافها بشكل إجرائي ووضعها موضع التنفيذ ،مع مراعاة تقسيم الخطة

االس م م م ممتراتيجية إلى عدة خطط قص م م م مميرة المدى يس م م م ممهل تنفيذها ،ويجب أن يراعي عند وض م م م ممع الخطة
االستراتيجية ما يلي:
 تعاون الجامعات والقطاع الخاص في وض ممع الخطة اإلس ممتراتيجية للشم مراكة  ،والخطوات اإلجرائيةلتنفيذها.

 تحديد اإلمكانات المادية والبشرية والبحثية بالجامعات ،وكيفية اإلفادة منها. تحديد احتياجات القطاع الخاص ،والمش م م م م ممكالت التي يعانى منها ،وترتيبها طبقا ألهميتها وتحديدأولويات دراستها وبحثها من جانب الجامعات.
 التنسيق مع الغرف التجارية والصناعية أثناء وضع الخطة اإلستراتيجية وتحديد أبعادها. تحممديممد نوعيممة البحوث التي يمكن أن يممدعمهمما القطمماع الخمماص ،وتتبنمماهمما الكليممات بحوث مام لطالبالدراسات العليا .

 تحديد األدوار والمهام التي يقوم بها كل من الجامعات والقطاع الخاص في الخطة االستراتيجية.تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للشراكة:
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ويتم في هذه المرحلة وض م م ممع خطة االس م م ممتراتيجية للشم م م مراكة موض م م ممع التنفيذ من جانب الجامعات
والقطاع الخاص ،مع التركيز على البدء في د ارس م م م ممة المش م م م ممكالت األكثر أولوية ،ويتطلب نجا تنفيذ

الخطة االستراتيجية ما يلي :

 التعاون الجاد بين الجامعات والقطاع الخاص في تنفيذ جميع مراحل الخطة لتحقيق أهدافها. التزام كل طرف بالمهام واألدوار المنوط القيام بها في تنفيذ الخطة . -التزام كل طرف بالشفافية بحيث يحدد كل منهما ما يستطيع تقديمت وما ال يستطيع تقديمت.

 التزام المس م م م ممئولين بالجامعات والقطاع الخاص بدعم األفراد المش م م م مماركين في تنفيذ الخطة ،وتوفيراحتياجاتهم المادية والمالية .
 المراجعة المسم م م م م م ممتمرة لجميع مراحل تنفيذ الخطة ،ومطابقتها زمنيا وفنيا وماليا وفقا لما جاء فيالخطة االستراتيجية للشراكة .
متابعة وتقويم الخطة االستراتيجية للشراكة :

يتم في هذه المرحلة تقويم الخطة االسم م م م ممتراتيجية لمعرفة مدى نجاحها في تحقيق األهداف المحددة

لها مس م م ممبقا ،ومقدار التقدم الذي أحرزتت ،وكذلك تحديد ما إذا كانت هناك تعديالت أو تغييرات ينبغي
أن تخضع لها خطة الشراكة للوصول إلى نتائج أكثر ايجابية ،ويتطلب نجا عملية التقويم ما يلي :
 قيام الجامعات والقطاع بوضع معايير واضحة ومحددة لتقييم عملية تنفيذ المشروعات البحثية فيضوء األهداف المحددة .

 تصم م م م م م ممميم بطاقة تقييم للمشم م م م م م ممروعات لكل أطراف الش م م م م م م مراكة لتحديد مدى ما حققتت من أهداف،والمشكالت والسلبيات التي أعاقت تنفيذ خطة الشراكة ،ومقترحات تذليلها .
 إعداد تقارير متابعة وتقويم عن نتائج تنفيذ الخطة االسم م ممتراتيجية ،توضم م ممح ما تم تنفيذه وما لم يتموفق البرنامج الزمني المحدد ،وارسالها للجهات المختصة لإلفادة منها عند وضع الخطة الجديدة.

رابعا  :إجراءات تنفيذ التصور المقتر  :يتم تنفيذ التصور المقتر من خالل:
 -1إنشاء وحدات تنسيقية لدعم الشراكة بين الجامعات المصرية والقطاع الخاص :

يتطلب تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ،ضرورة إنشاء وحدات تنسيقية بالجامعات

ومنحها الس مملطات والص ممالحيات التي تمكنها من تنظيم وتس ممهيل كافة أنواع الشم مراكات بين الجامعات

والقطاع الخاص والتخطيط لها ،والتصدي لحل أي مشكالت ،أو صعوبات يمكن أن تواجهها ،ويمكن
تحديد مهام هذه الوحدات فيما يلي:
 التخطيط لتفعيل عملية الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص.285
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 وض م ممع الض م مممانات المناس م ممبة لتنفيذ الق اررات الخاص م ممة بالشم م مراكة بالش م ممكل المناس م ممب ،وتحديد أطرواضحة للمحاسبية .

 تسم م م م م م ممويق االختراعات والخدمات واالبتكارات المنتجة بالجامعات مقابل نسم م م م م م ممبة محددة من عائدتطبيقها.
 صياةة عقود الشراكة بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها وتقويمها . إنشاء شبكات بين الجامعات لفتح قنوات التواصل بينها في أنشطة البحث والتطوير. -2تنمية الوعي المجتمعي الداعم للشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص :

يتطلب تحقيق الش م م م م م م مراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص ضم م م م م م ممرورة بناء وتكوين ثقافة

مجتمعية داعمة لمبدأ الش م م م مراكة المسم م م ممتدامة في مجال البحث العلمي ،ويمكن تنمية الوعي المجتمعي
الداعم للشراكة البحثية من خالل:
 نش م م م م م ممر ثقافة الشم م م م م م مراكة بين القيادات والمس م م م م م ممئولين بالجامعات والقطاع الخاص ،ودورها في حلالمشكالت المختلفة.

 تطوير الثقافة التنظيمية السائدة بالجامعات والقطاع الخاص بما يتالءم مع تطبيق مدخل الشراكةالبحثية.
 عقد المؤتمرات والندوات ا لمشم م م م م م ممتركة بين الجامعات والقطاع الخاص لتعزيز االرتباط بين البحثالعلمي والقضايا المجتمعية ذات العالقة بالقطاع الخاص.

 إنتاج وتنفيذ البرامج اإلعالمية يالمرئية والمسموعة والمقروءة) لتعريف القطاع الخاص باإلمكاناتالمادية والبشرية بالجامعات ،والخدمات البحثية والتدريبية التي يمكن أن تقدمها للقطاع الخاص.
 إيجاد بيئة ومناخ مناسم ممب يسم مموده اإلقناع ويشم ممجع المبادرات الفكرية واالتصم مماالت المفتوحة وفرقالعمل والتعاون في دراسة المشكالت المختلفة التي تواجت الجامعات والقطاع الخاص.

 عقد اللقاءات الدورية بين المس م م م م ممئولين بالجامعات ورجال األعمال والمس م م م م ممئولين بالقطاع الخاصلمتابعة اإلنجازات المختلفة لكل منهما في مجال البحث العلمي.
 -3وضع آليات لتفعيل الشراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص :

يعد تفعيل الش مراكة البحثية بين الجامعات والقطاع الخاص مسممئولية مشممتركة بينهما ،وهذا يتطلب

وضع عدة آليات ،يمكن توضيحها فيما يلي :
أ -آليات تفعيل الشراكة البحثية في القطاع الخاص :

تتمثل آليات تفعيل الشراكة البحثية بالقطاع الخاص فيما يلي :
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 تش ممجيع مؤسم مس ممات القطاع الخاص لتخص مميص نس ممبة من أرباحها الس ممنوية لتمويل البحث العلميبالجامعات.

 إنشاء البرامج المتخصصة. دعم بحوث طالب الدراسات العليا المرتبطة بمجال عملها. حث القطاع الخاص على التعاون مع الجامعات في مجال إنشم م م م م م مماء المعامل ومراكز التميزوالكراسي البحثية والحضانات العلمية ،وتوفير احتياجاتها من األجهزة والمعدات واألدوات وةيرها.

 تش م ممجيع مؤسم م مس م ممات القطاع الخاص ذات النش م مماط المش م ممترك على تكوين تجمعات لدعم األبحاثالعلمية بالجامعات.
 تشم ممجيع مؤس م مسم ممات القطاع الخاص على فتح معاملها ألسم مماتذة الجامعات إلجراء بحوثهم وتطبيقنتائجها عمليا.
 إشراك بعض أساتذة الجامعات في المجالس اإلدارية لمؤسسات القطاع الخاص.آليات تفعيل الشراكة البحثية في الجامعات:

تتمثل آليات تفعيل الشراكة البحثية بالجامعات فيما يلي :

 -1آليات ترتبط بالجوانب القانونية والتشريعية  :وتتمثل فيما يلي :

 وضع القوانين واللوائح التنظيمية التي تحقق استم اررية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. تكوين لجان استشارية بالجامعات تختص بتطوير عملية الشراكة مع القطاع الخاص . وضع سياسة واضحة تنظم عملية الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص. -تطوير التشريعات والقواعد المنظمة الالزمة لضبط العالقة بين القطاع الخاص والجامعات

 -2آليات تتعلق بالجوانب اإلدارية والتنظيمية  :وتتمثل فيما يلي:

 نشر نتائج البحوث التطبيقية ووضع اآلليات المناسبة لتطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص. إش م م م م م مراك المسم م م م م ممئولين بالقطاع الخاص في المجالس العلمية بالجامعات ،ولجان تطوير البرامجالدراسية.

 إنشم م م م م مماء نظام معلومات إلكتروني يبرز اإلمكانات البحثية والخدمية للجامعات ،وقدرتها في حلالمشكالت المختلفة.
 توفير المناخ المناسب الذي يشجع الكليات على الشراكة مع القطاع الخاص. ربط الخطط األستراتيجية للبحث العلمي بالجامعات باحتياجات القطاع الخاص . -3آليات تتعلق بالجوانب المادية والبشرية ،وتتمثل فيما يلي:
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-

إنشاء مراكز لتسويق نتائج البحوث والخدمات بالجامعات ،ومنحها السلطات والصالحيات التي

-

إنش م مماء المعامل المتخصم م مص م ممة وتجهيزها إلجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بمش م ممكالت القطاع

تمكنها من التواصل مع القطاع الخاص.
الخاص.

-

السم م ممما ألعضم م مماء هيئة التدريس في الجامعات بالعمل مسم م ممتشم م ممارين لدى مؤس م م مسم م ممات القطاع

-

منح أساتذة الجامعات إجازات تفرغ للعمل البحثي سواء داخل الجامعة أو خارجها.

-

انش مماء الحاض ممنات العلمية ومناطق التقنية بالجامعات لتقديم الدعم المباش ممر لمؤسم مس ممات القطاع

الخاص.

الخاص.
-

االهتمام بالحوافز المادية والمعنوية ألعضم م مماء هيئة التدريس والباحثين لتشم م ممجيعهم على د ارسم م ممة

-

زيادة الموارد المالية المخصصة لدعم البحث العلمي بالجامعات.

مشكالت القطاع الخاص .
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